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1. An inieresting microfossil of uncertαinαffinity (αssociaied with 
S ilicofl agellαtes)・@・・.，.....・・・・・目・ Wataru IcHIKA W A and Isamu SHIMIZU 
Introduction 
In thεnortheast p乱rtof Noto Peninsula， Central Japan， diatomaceous deposits 
widely occur in several horizons of the Miocen巴 strata (ISHIDA， 1959; Ic日IKAWAand 
KASENO， 1963). Among them， the Iida diatomaceous mudstone mεmber of the lowεr 
part of Upper Miocene is composed of an alternation of tuff and diatom紅白usmud~ 
stone beds. 
ln the course of a study of fossil diatoms in the Iida diatomaceous mudstone 
member， the writers have found a very interesting siliceous microfossil， the taxonomic 
position of which is uncert旦in.
The pr色sentarticle is a preliminary note on this microfossiL The interesting 
microfossil is about 16μin diameter and shows a “hat" -shaped outline， having a 
number of oval pores.明Tithregards to this microorganism，乳 fewworkers have described 
its morphology and tried to assign it a definite taxonomic position. It has never been 
found in Japan and seems to occur in a limit巴dstratigraphic range in other countries. 
Ther日forethe occurrenc色 ofthis 
microfossil in the Miocene Iida 
diatomaceous mudstone member 
is worthy of note. 
OCClJ.l':renむe
In Ukai area of the north-
east end of Noto Peninsula， 
Central ]apan (Fig昭 1)， the 
Neogene diatomaceous mudstone 
widely distribut己 They are 
geologically divid邑d into thr巴e
members of diatomaceous mud-
stone; the 1壬ojuji，Iida and 
Iizuka in ascending order. The 
geological map and the strati-
graphic division of this area have 
been reported by several authors 
as mentioned in the preceding 
section. 
Among these members， the 
Iida diatomaceous mudstone is a 
marine deposit which is covered 
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Fig， 1. 1I1dex map showing the locality of samples. 
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b巴longsto the early stage of Late Miocene. It is compos巴dof tuffaceous b巴ds
twenty to twenty-five intercalations of diatomaceous mudstone. Each diatomaceous 
mudston巴 b巴dis mainly 1ight yellow to yellowish brown in co10ur and th巴meanthick幽
ness of on巴 bedis about 150 cm (maximum 400 cm.). Each tuffaceous bed is mainly 
composed of small pumice grains， showing the grayish white to clark gray colour， and 
has the mean thickness of 60 cm. (maximum 250 C111.). The tota1 thidmess of the 
Iicla cliatomaceous mudstone member attains 40 to 50 m. (Fig. 2). 
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Fig. 2. Columnar sections of the Iida diatomaceous mudstone member and th色
abundance of the interesting mICrofossil dealt with in this article. 
④ common， . frequent， 0 rare. 
O 
From the mudstone becls of the Iida diatomaceous mudston巴member，a mic1'ofossil 
with a characteristic form and a very interesting taxonomic position， has been found 
in abunclance in association with fossi1 cliatoms ancl silicoflagellates. The abunclant 
occur1'ence of this mic1'ofossi1， however， seems to be limited in some parts of the Iida 
diatomac巴ousmudstone member. In other worcls， this inte1'esting microfossil occurs 
abundantly from the midd1e part of the Iicla diatomaceous muclstone membe1'， whereas 
it is rarely founcl in the upper and lower parts of this member. It has not been 
1'ecogniz巴clat al either in the overlying Iizuka 01' under1ying Hojuji cliatomaceous 
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mudstone members. 
Methods of Pl"eparation and Observation 
The samples were cleaned the following treatment. 
1) Shattering of the rock by hand. 
2) 羽!ashingthe sample with distilled water in a test tube. 
3) Addition of concentrated sulphuric acid into the residue。
4) Rinsing of the sample by diluting with disti1ed water until neutral condi同
tion is reached. 
5) Boiling with hydrogen司peroxide(concel1tration 30:15) in a evaporating dish 
for some minutes. 
6) After rinsing the sample with distilled water， drying of the residue. 
The preparation of the deaned sample for optical microscopic obs巴rvationwas 
don吉田 follows. A little quantity of the c1eaned residue was placed on the micro-
scopic slicle x 76mm.)， enclosed in Canada B乳lsamand covεred 乳 cov釘 -glass
(18 x 18mm.). The magnification used here was 600 and photomicrographs by optical 
microscope are shown in Plate 1， Fig. 1-6. 
Electron microscopic observation was done with sprinkling method used the 
c1eanecl residue m巴ntionedabove. The photomicrogI喝 byJEOL Superscope (x 2000) 
are shown in Plate 1， Fig. 7-9. 
As the result of th邑 preparationof 
materials， it was cert乳ined that this 
species has a siliceous skeleton. 
Description 
According to the observation from 
the lateral side， this species has a sh呂pe
that may b巴 called a “hat，" which 
consists of two parts， the inner“hat 
crown" and the outer“hat brim." As 
shown in Fig 3， for example， the di開
mensional ratio among the maximum 
height (日)， the height of “hat crown" 
(h)， the maximum cliameter (D)， the 
diameter of“hat crown" (d)， and the 
width of‘'hat brim" (b)， isas follows: 
H: h: D: d: b ，= 3: 2 : 12:7: 2.5 
Fig. 3. A diagrammatic sketch of the inter巴sting
microfossiL H; the maximum height， h; 
th日heightof“hat crown"， D; the maxi圃
mum diameter， d; the diametεr of“hat 
crown"， b;the width of hat brim. 
1n t出1ε vertical vi托巴w，t出hema釦r宮ginal01叫1比t回
l日ine0ぱf“官ha以tb伽3流rim一Oぱfthis spe配ci巴岱sis commonl砂ycir氏cu叫1礼a担r伺 Wl比thsmall "¥羽w九町ravies丸， but dist白or此t-
ed呂pεcimεnsare sometimes found and rarely show an angular form. (Plate 1， Fig. 5， 
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G.). The valu~ 01 th巴 m旦ximumdiameter CD) observed untll 1l0W， shows maximum 
20.8!l， m日limum12.8μ， and th巴l1le，anvalue of 50 specimens is abol1t lG AμOn the 
surface of“hat brim" and “hat crown吋 parts，there are many sma11 pores. As the 
l1aximum dial1eter (D) recluces， th巴sepores tencl to cleιreo.se in number and show a 
simple o.rrang巴ment. The smo.1 pores o.rranged on "ho.t brim" are 1.5 to 3.0μin 
clio.l1eter ancl show n巴o.rlyan oval in shape， thol1gh they are ro.rely circular or poly-
gonal. Accorcling to the obヨervationof 50 specimens， these pores ro.nge from 19 to 
10 with thεaveragεbeing 15 in number 01 “hat brim." The pores on“hat crown" 
are commonly sma11白rthan those on“hat brim." They show 0.1 oval司shapeand their 
numbers vary from 28 to 8 with the m巴anvo.lue of 18 for 50 specImens. The 
昌rrangementof pコresappears to b色 conc己ntricin som巴 specimensancl raclial in the 
ot.hers. 羽Tithinthese small p:Jres mention己clabove， such microst.ructures as r巴cognizecl
lD som己 fossilcliatom species， can not be cletectecl even under a high magnification. 
( 2000). 
Remarks 
With regarcls to the morphological descl・iptionancl the cliscussion of the taxonomic 
position of this sp己cies，a few treatises have b巴enpu blished up to now. 
In 1911， AZPEITIA founcl this sp己ciesfro11 th巴 Mioceneof Spain ancl at first 
describ巴clo.s a species of diatom named Pyxidicula (?) stella AZPEITIA. But he 
question巴clto pl昌cethe species in Pyxidicula ancl even cast a cloubt as to its being a 
cliatol1， thinking perhaps that it might belong to a radiolo.rian. 
G.D. HANNA who stuclied diatoms of Sharktooth Hill of California. found a few 
specimens of this species in the finer washings ancl published this species with other 
fossil cliatoms in 1932. He comparecl the Californian form with the on己 figuredby 
AZPEITIA ancl recogniz巴clno difference between the two. But he said，“1 can state 
conficlently that is a dio.toll1; the huge hyaline areas ar色 notpores. Thεrelationship 
app巴arsto be with Stethanolう'yxisbut there is such radical divergence from a1 known 
specieらofthat g己nusthat 1 fe巴1oblig巴dto propose 0. new group name for it." Ancl he 
gave it Macrora stella (AZPEITIA) as a new group name. 
In 1950， G.DEnANDRE establish己clthe systell1 of the c1assifico.tion of fossil silico司
flagellates and defined two families ancl on巴 groupincerta色 S任lis. Then he thought 
the ll1icrofossil uncler consicl己rationto bεlong to the silicoflagellates and named it 
Pseudorocella corona DEFLANDRE inc1uclecl in the group incertae sedis. 
Recently A. BAつHMANNwho was stuclying microfossils in “Baduer Tegel" of Frat-
tingsdorf in Austria， found a few of this sp己ciesand clescribecl it as Pseudorocella 
corona DEFLANDRE in 1963. 1n his letter to the 民間orauthor (clatecl January 15 th， 
刊誌)， A. BACHMANN stated “In Frattingsclorf (lower Tortonianλthis species is extre刷
mely rare o.nd in Ocnele Mari (Romania)， it is common (upper Tortonio.n-lower 
Sarmatian)." At the sam巴 timehe saicl，“It is surely not a diatom， but 1 am not 
sure， whether this species is really 0. silicoflagel1o.tes." 
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As far as the authors' observation is concerned， this microfossil has not any 
microstructure within pores. Therefore it may not be able to tI・eatthis species as a 
diatom as HANNA thought. 
At the present stage， however， itis difficult to decide whether this species really 
b色longsto a diatom， a silicoIlagεllat巴S，or a radiol皐nan.
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Die Silicoflag-ellaten 
Als dritter Teil der stratigraphischen Abfolge: Hojuji Mudstone畑IidaDiatomit-
Wakura Beds werd巴nin di自己rArb巴itclie Silicoflagellaten des Iida Diatomites abg← 
bilcl己tund b巴schriebcn. Grundlag己 dies色rArbeit ist der Gεdanke， clie stratigraphisch巴
Brauchbarkεit einz巴lnerArten festzustellen， bzw. clie Bindeglieder im Werdenεinzelner 
Arten zu findε11， was bei einigen Arten auch gelungen zu s巴inscheint. 
1m G己g色nsatzzu den b::iden vorangegangen巴nArb巴itenuber die ob巴1zitierten 
Diatomite wurde dies田malvon jeder Art eine ganz巴 S巴rieeinzelner Typen ausgesucht 
und abgebildet. Damit konnte ein色 wesentlicheAussage uber den Formenreichtum 
inn::rhalb einer Art gemacht werden. Es ist k巴ineswegsso， daβjecle clifferente Form 
ein::r eigen巴nArt zugeordnet werclen muβVielmehr treten in einer Population 
Form::n auf， die man， wenn man lediglich m::Jrphologische Details als Basis cler Art同
b巴stimmungh巴ranzieht，schon anclerεn Arten uncl sogar G巴1巴razuorcln巴nmuβte. 
Die Darstellung ganzer Population己nging nati.irlich auf Kosten cler Grose ein-
Z巴lnerExemplare， da ja moglichst viele Stucke auf ein己rTafel Platz finden muβten. 
Es wurde 色dochdarauf B::clacht g邑nommen，clas clie Kleinheit cler Einzelzeichnungen 
die D，mtlichkeit clεr Darstellung nicht b回 intrachtigt.
Als Arbeitspraparate wurclεn 150 Str巴upraparatehergestellt， von clenen runcl ein 
Drittel als DJkuffi?ntationsgrundlage brauchbar waren. Fur clie B巴schreibungcler 
Kleinform己nuncl zum Zahl己nwurclen Rohaufschlaml11ungen vεrwenclet， clenn nur eine 
solch色 warverwenclbar， ohne das Zahlergebnis durch Absieben der Kleinformen Zl 
verfalsch巴n. Fur die FOfl11en uber・30μfanclenPraparate aus del11 Siebl11aterial ub白1・
0-03 mm Verwendung. 
Allgemein betrachtet， ist der Iida Diatomit das Sediment eines masig warmen 
恥1eeresmit relativ hoher Salinitat. Di巴 gros己 Anzahlkleinε1・ unddurchaus regeト
masiger Formen ohne b:osondere“Luxusbildungen" last den Schluβauf die Temperatur 
zu. Unter“Luxusbildung己n"sind Tenclenzen zur Formveranderung und zur Bildllng 
scheinbar unnutzer S:，εlettzusatzεzu verstehen，巴in Phanomen， welches durch das 
Zusammentreffen okologisch gunstiger Umstancle herbeigef 
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d己shalbin di巴 Beschreibungaufgenommぽ1，weil das Auftreten dies巴rArt b巴stimmte
stratigraphische Schlusse ZUlast. Sie durfte fur das japanische Neogen neu sein， 
W巴nigstenssind dem Verfasser noch keine einschl詰gigenArbeiten oder Bεricht邑 iiber
das Auftreten in Japan zu Gesicht gekommen. 
Auffallend ist das Vorhandensein sehr groβer F ormen in Gemeinschaft mi t Klein回
formen. Di巴serUmstand last den Schlus zu， daβin der Sedimentationszeit Schwank-
ungen im Sedimen凶tionsrhytmusauftraten， wobei die Produkte ungunstiger mit 
jenen gunstiger Zeitlaufte im Sediment vermischt wurden. Di巴serGedanke kann aber 
d巴rzeitnoch nicht bewiεsen werdεn， d旦 demVerfasser nur eine Typ凶Probezur 
Verfugung stand. Endgultige Aussagen konnten nur durch feinstratigraphische Unter-
suchungen ermoglicht werden. 
Pr議jJ3.l・a'tionsmethoden
In den vorangegangenen Arbeiten uber den Hojuji Mudstone und die Wakura Beds 
wurde bereits eingehend uber die Reinigung der S色dimentpr・obenvon unerwunschten 
Kontaminationen b巴richtet. Auch hier erwies es sich als notwendig， einεn Teil davon 
zu reinigen， ein anderer Teil muste ung色iモinigtuntersucht werclen， um die Klein岨
forrnen zu erhalten. S註mt仕li犯ch(色う Proben i明w町Tl山1紅r屯せd巴nin Alk王ωoho1auぱ1ぜfl悦3光色wahr立I固tし， b巴eidεI口1Rohp戸rot民)児巴nl 
kωonnt伐eauf eir口1巴 Erhal比tungd 巴ぽrka叫lki寸g巴n Organismι怠引enrestev ε rzichtet werden. 
Die Rohpraparate wurden aus kleinen Probenstuckchen hergεstellt， welche mit 
Wasserstoffsuperoxyd (H202) in fein巴nSch1amm zerlegt und in einem Glaszylinder 7 
Minut巴1 lang abgestellt wurden. Die noch in Schwebe befindliche Probe wurde 
abgegossen， mehrere Stunclen lang absitzen lassen und in Alkohol gebracht. Die 
grundlichere Reinigung fand folgendermasen statt: 
1.) Enムi此1
呂占lb苅別s討i託凶ε叶be冗 nt首ib巴訂r0.0閃3mm刀1.;
2.) B己hand1ungdes Siebruckstandes mit kochender Schvv'efεlsaurε(HZS04) durch etwa 
5 Minuten， Oxydatio11 d邑rv巴rkohltenorganischen Substanzen durch k1εinweise 
Beigabεvon gewδhnlichen Salp己terkristallen，bis diεProbe vollkommen ausgト
bleicht ist; absieben wie oben; 
3.) B三handlungmit Konzentriertεr Natronlauge (NaOH) durch Kochen: etwa 30 g 
Natronl乳ugεnplattchenkommen auf 250 g Wasser， darin wird die Probe einmal 
kurz aufgekocht und sofort abgesiebt，品bεlosensich die Mεnilitkonkretion己n，
was durch Prufung unter命 schwacherVergrosεrung festzustellen ist. Langere 
Kochdauer ist auf alle Falle zu vermeiden， da die kochend巴 Natronlaugegegen 
Si02 stark aggressiv wirkt und in kurzester Zeit die zarten Kieselorganismen 
zerstort. 
4.) Sedimentation in einem 40 cm. hohen Glaszylinder. Nach 7 Minuten wird der in 
Schwebe befindliche Teil uber clas Sieb gegossen und der Zylinder wieder mit 
Wasser aufgefullt. Der Vorgang wird so oft wiederholt， als nach 7 Minuten 
noch schw色bεndesMaterial vorhand巴nist. 
Fossil Silicoflagellates and theit. associated 1mωrtuin ji刀'tJZS 151 
Zuletzt wird cli色 gereinigte Probe im Aufbewahrungsfl昌広;hchεnvol1komm四 sedi帽
menti臼tund in A1koho1 aufbεwahrt. 
Die Arbeitspraparate wurdel1 1，三g号制'tis als Streupr註parate in Caaax， cin色m
kiinstlichen Harz mit ndイ'55，eingeb色ttet. Die einzε111en Formell wurc1巳n11it einem 
Tuschering fixiert unc1 so fur c1ie spat日re羽Ti巴derauffindungfestgelegt. Fur clie 
Zahlpraparate fandεn besonders groβe Deckglas己rVerwendung， um Zeit und Platz zu 
ersparεn. Die and己renArbeitspraparat色 wurdenzur besseren H.altbarkeit und Sicher-
ung g色genAbspr・ingenmit ein己11Lackranc1 U11 clas Deckglasγers色hen.
Mit Ausnahme von PseztdoJ'ocella coronct wurd色nalle EinzeIfiguren in einheit白
lichem Masstab gezeichnet， jec1er Tafel ist eine Meflleiste beigegeben， clamit konnten 
zeitraubenc1εEinzelmεssungen umgangen w己rden.
Herrn Hans Joachim SCHRADER-Stuttgart wird f廿rdie Unterweisung in den 
Fragen d位、 Reinigungder Prob己nund die B巴kanntgabecler von ihm erdachten und 
praktizierten Natronlaugemethode aufrichtiger Dank ausgesprochen. 
Eb巴I1S0dankt der V日rfasserden Herγ巴ncler Fa. Optische Werke C. REICHERT嗣
Wiε11， Univ. Prof. Dr. A. PAPP und Dr. H. STRADNEIトWienf臼rihre Bereitwilligkeit 
in al巴noptischen uncl stratigraphischen Belang;己n.
Stratigraphische Ri.cli呂chl¥isse
Nach eil1巴rbrief1ich己nMitteilung vom 2同 Juli1965 wurcle c1em Verfasser VOl1 
ICHIKAWA mitgeteilt， das die stratigraphisch色 Positiondes Iida-Diatomites zwischen 
den Wakura B吋sim Hangenden uncl den Hojuji Mudstones im Liegenden liegt. 
(BACHMANN & ICHIKAVvA 1982， BACHMANN， Fun & IcHIKAWA 1964) Dieser Feststell岨
ung lieg邑ng己:Jlogischeund mikropalaontologisch巴 Untersuchungen zugruncle. Das 
Problem clieser Arbeit liegt also c1arin， mit Hilfe der Silicoflagellaten clie 
stratigraphische Position des Iida Diatomit叩 zuerh呂rtenunclεne Arten b回ond巴1's
hervorzuhe邑be色n，mi比tH日f五ilf白巴 W巴elche占rclie st汀ra剖ti泡gr命羽刊，日
Se日吋d心im巴叩nt“;ゴfolg群(巴うng詐εke記剖巴白叫nnzeichnet¥ve訂rcl配e叩nk王浪剖a創nn.
Einige de1' im HOjllji Mlldstone beschri出己nenArten sind in den daruberliegenden 
Straten nicht 11己hrvorhanden. Von M時以;enaoamaruensis kann rnit Sicherheit 
behauptet werden， c1as siεihre obere Verbreitungsgrenz色 imHojuji Mudstone bereits 
erreicht hat und ausgestοrb己1ist. Weder Iid九 nochWakura zeigen noch irgenc1welche 
Formen， welche an M. oamaruensis erinnern. 
Anclers verhalt es sich b己imGenus Cannotilus. Aus cliesem Genus sind di色 AIten
hemi~lうhaericus ， s)扮ctericusund tetracerus verwertbar. Wahr己nc1im Hojuji Muc1stone 
c1ie komplizierten Formen '1on C. sphaericus noch nicht aUIscheinen， zeichnet sich das 
erste Auftreten dieser kugeligen Art im Iida句Diatomitschon deutlich ab， im den 
Wakura Beds ist schon eine b己d色utenc1eAnzahl festzustellen. C. tetraceros ist im Iicla-
Diatomit noch nicht vorhandε民 jec10chschon in clεn Wakura Bec1s， wenn auch in 
geringer Zahl. C. hemislうhaericusgibt noch einige Ratsel aufzulosen， clie Unterschεid同
ung， ob es sich um vielfenstrige Formen von D. Sjうeculumod巴rber巴itsechte C. 
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hemisthaericus handεlt， ist sehr schwierig und erlaubt derzeit noch nicht， daraus 
Schlusse zu ziehen. Allgemein kann aber d旦zugesagt werden， das die vielfenstrigen 
Formen in allen dr巴 Sedimentgruppenung己fahrzahlengleich sind， wobei aber nach 
obenhin ein巴 Tendenzzur Bildung kugeligεr Formen bemerkbar ist. 
c. schulzi aus dem Hojuji Mudstone tritt im Iida Diatomit in veranderter Form 
auf， die Grりβ巴hatzllgenommen， die Zahl der Radialhむrn己rund der Apikalfenster hat 
sich eb色nfallsvergros己rt. Da sich solcherart ein己deutlicheUnterscheidbarkεit ergeben 
hat， wurd巴 derFormengrupp巴 einneuer Artname， C. iidaensls， gegeben. 
Die groseren Formen von D. fibula (1964 als D. ausonia beschriebεn)， sind im 
Hojuji Mudston色 nochzahlreich vorhand巴n，im Iida Diatomit hat ihre Zahl， jedoch bei 
gleicher G2stalt， b三reitswesentlich abgenommen， in d巴n玖Takura Beds sind die gleichen 
Formen nur noch ausnahmsweis色 vorhanden，Sie beginnen hier jenen Formen Platz zu 
machen， we1che noch rezent sind. Diese“Rezentformen" sind im Iida Diatomit schon 
ziemlich zahlreich vertr・eten.
Die Durchlauferform D. crux erlaubt keine wesentlichen Schlusse. Sie ist. in allen 
drei Diatomiten vorhand巴n. Aus ihrer fa. parua geht巴b芭nfallsnichts h己rvor，was die 
stratigraphische Position besondεrs kennzeichn巴nwurde. Aller仁lingsist die Zahl dieser 
Forrnen nach obεn hin im Ansteigen und 位向ichtim Iida Diatomit eiu Viεrte1 aller 
Arten. 
Die trigonal己nFormen von Diciyocha konnten auch be.zeichnend seil1 fur die 
Mittelst巴llungdεs Iida Diatornites. Sie haben innerhalb der drei genaunten Diatomite 
ihr Verbreitungsmaximum im Iida Diatomit. 
Pseudorocella corona， we1che Art lediglich im Iida Diatornit b巴obachtetwurde， 
hat nach Meinung d色sVerfassers die bes日 Auss乱gekraft.W昌hrendin den Obertortorト
Diatomiten von Rum昌nienein M旦ximumdieser Art sowohl an Zahl， als auch an 
Gro島ε，festzustellen ist， kommt Pseudorocella corona im Iida Diatomit nur selten vor， 
dasselbe gilt auch fur die Bad巴nerSerie (Frattingsdorf， Nied色rosterreich，BACHMANN， 
PAPP & STRADNER 1963). Altersmasig nirnmt der Iida Diatomit die unterste Stellung 
zwischεn dem rumanischen Obertortol1 und der Badener S色rieein. Dies wird auch 















































Zαhlenmaβige Vert宮ilungder Silicρflαgellafen 
im lida -Diatomit， Auszahlungsnumerus = 1.000 Stk， 
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hervorrufen konnen， das Formen auftr色ten，di巴 manrein morphologisch auch anderen 
G巴nerazuordnεn konnte. Die vorliegende Arbeit sol1 auch nlr den Zweck haben， eine 
Rich tSChl1I・ furdie VerもiVertungvon Silicoflagellaten als stratigraphisch verwendbare 
Mikrofossilien zu geben. Die Tatsache， das es sich hier llm Lebenwesen handel七 die
durch ihre Lebensweise eine weltweite Verbreitung， besitzen， verbund色nmit relativ 
kurzer gelogischer D旦uer，gibt eine Handhabe， Silicoflagellaten in den Kreis d邑rstrati四
graphisch verwεrtbaren Mikrofossilien einzubauen. 
Beschreibul1g der Arten 
Genus incertαe sedis: 
PseudorocellαDEFLANDRE 1932 
1932 Sur quelque protistes siliceux d'un sondag色 dela mer 
C旦spienne，-Bull. Soc. Fr. Micr.， 1， S.78“81 
Peeudorocella coronαDEFLANDRE 
Plate Il， Fig. 1-23 
1ヲ1Pyxidicula stela AZPEITIA， La diatomologia…，.，.固， S. 213， TaL 1， Fig. 1 
1932 Macrora stela (AZPEITIA) HANNA，ずb巴Diatomsof Sharktooth Hill... o •••••, S.165， TaL 
12， Fig. 7 
1946 Pseudorocella corona DEFLANDRE， Phyllodictyocha nov. gen.…..， S. 337， Fig. 4 
1950 Pseudorocella coro担。 DEFLAND宜E，Contribution.....…・， S. 49， Fig. 127 
1961 Pseudorocella co何時aDEFLANDRE， Stradner，しiberfosile Si!icoflagelliden・日・， S.92， Fig. 
105， 106 
1963 Pseudorocella corona DEFLANDRE， sachmann， Papp & Stradner， Mikropalaontologisch色
Studien...・， S.154， Taf. 20， Fig. 82 
Bl昌ttchenformigesp巴rfm・iertesKieselskelett ohne Skeletthohlraumeラ derUmriβist 
annahernd kreisrund und am Rand gewellt. Eine Reihεungleichmasig groser und 
runder Locher bild巴teinen Kranz um die Periph色rie. Der Zentralteil ist deutlich 
aufg出入rolbtund am Rand ebenfalls mit einem Kranz von Poren umg色ben;die Locher 
innerhalb dεr zentralen Aufwolbung sincl kleiner als die an der Peripherie. L巴tzthin
ist auch di邑 Aufwolbungselbst von Por巴ndurchsetzt， welch巴 inReihen昌ngeordnet
sein konnen; die Porεn konnen aber auch irregular liegen. Der gewellte Rand weist 
zuweilen auf den Hohepunkten kleinεSpitzen auf， was besonders bei den jung巴ren
Fundorten zu b20bachten ist. 1m Iid乱回Diatomitwurclen zwischen 12 und 17 Poren 
und巴ntsprechendauch wellenfδrmig己 ErhebungengezahlL Die Poren sind einfach u日d
haben keine Lamellen. 
Dr. M. HAJOS (Ungar. Gε01. Anstalt Bud呂pest)wies mich auf das Vorhandensein 
von Lam己1己nmn巴rhalbder Poren hin， Es konnte nach eingehenden Untersuchungen 
einwandfrei festgestellt werden， das solchεLamellen， w巴lcheauf eine Zugehorigkeit 
zu den Diatomeen hinweisen w包rd巴n，nicht vorhanden sind. Vielm己hrhandelt es sich 
um einen optischen Effekt， welcher durch die geringe Grose der Poren erkl昌rlichist， 
messen doch die grosten Stucke von Pseudorocella corona insgesamt nur 25μ， ent-
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sprechend klein sind c1ann auch die Poren. Es kann also mit Sicherheit angenommen 
werden， clas die “Lam日llen"lediglich B己ugungserscheinungensinc1. 
D昌svon HANNA 1982 beschrieben己unclabgebilcletεExemplar (Plesiotyp 3199 CAS) 
ist allein aus cler Abbilclung als P. corona erkennbar， sie stimmt sowohl in Gestalt， 
als auch in cler Groβe mit P. corona uberein. 
Es wεist zwar nichts bestimmtes darauf hin， c1as nun P. corona auf jeden Fall 
sein己nPlatz b色iclen SilicoflageIlaten hat， jedoch b号st巴htvorderhanc1 kein Grund， die 
systematische Zuorc1nung zu den Silicoflagellaten abzulehnen. Vielleicht vermag dぉ
Vorhandensein von Doppelskelettεn， c1ic， wcnn auch sehr selt己n，gεfuncl己n wurclen， 
diese Annahme zu unterstutzen. DEFLANDRE (1938， Sur c1eux microfossiles…・， S. 93， 
Fig. 13-16) b巴schreibtein solches Doppelskelett von P. barbadensis. Auch ich habe in 
ein巴m obertortonen Diatomit (Ocnεle Mari，Rumanien， col1. DUMITRICA Nr. 932， Samnト
lung BACHMANN IIj74) ein solches Doppelexel11plar von P. corona gefunc1en， welches 
leic1er nicht abbi1c1bar・ist国
Pseudorocella corona ist auf das obere Miozan beschrankt. Es ist deutlich eine 
Grosenentwick1ung zwischen dem unt巴rtortonenBadener Tege1 unc1 dem Ob色rtortonder 
subkarpathischen Region zu beobachten. 
Die beiclen von STRADNER im Baden芭rTegel von Frattingsdorf g巴fundenenExem-
plare messen 15μim Durchmesser， ebenso das von DEFLANDRE aus Szurdokpuspoki 
beschrieb巴neExemplar. Die Formen aus dem Iicla Diatomit hab巴1 14-20μDurch-
messer， clie aus dem rumanischen Obertorton bereits bis 25μ. 
Insgesamt hatte ich Material von fo1genden Lokalitaten zm・ Verfugung:Frattings四
clorf (Niederosterreich)， Nuc色t，Ocnele Mari unc1 Precleal-Sarari (Rumanien)， Dil11fries 
Road (Trinidad) uncl den hier bεschriebenen Diatomit. 
D巴rVollstanc1igkeit halber sei auch auf c1as von FILIPESCU 1943 und 1959 beschrie-
bene Genus Lufetianella hingewiesen. Es handelt sich um halbmonc1formige Gebilde 
mit einer Ranclpartie， welche ungefahr jener von P. coronaεntspricht. Eine Verwandt-
schaft ist hier deutlich erkennbar， es liegen jedoch keine weiteren Untersuchul1gen 
vor， welche eine solche beweisen. AZPEITIA (1911) stellt diese Art zu den Diatol11een. 
Es ist erwiesen， das es sich hier nicht um ei 
Genus DiciyochαEHRENBERG 1839 
1839 Die Bi1dung der europaischen， libyschen uncl arabischen 
Kreiclefelsen und des Kreidemεrg巴lsaus l11ikroskopischen 
Organismen， '・ Abh.Konigl. Preuβ. Akad. Wiss. Berlin， 
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Es bεsteh巴nc1erzeit noch Widerspruche， ob das Genus Dictyocha auch das G巴nus
Distejうhanusb色inha1tenclarf ocler nicht. Da es der Verfasser nicht als Sinn c1er 
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vorliegenden Arbeit betrachtet， sich mit di田erFrage eingehend auseinanderzusetzen， 
wird wenigstens vorlaufig die Ansicht von DEFLANDRE vertreten， das Distephanus und 
Dictyocha zu vereinigen sind. Es wird folglich auch D. speculum als Dictyocha 
beschrieben. 
Dictyochαcrux EHRENBERG 
Plate UI， Fig. 8開 18
1840却のoc，加 C四 :xEHRENBERG， Polygastrica Bacillaria， S.207 
1854 Dictyω:ha crux EHRENBERG， Mikrog巴ologie，Taf. XVIII， Fig. 56 a， b Taf. XX， Fig. 46， Taf. 
XXXIII， Gr. XV， Fig. 9， Gr. XVI， Fig. 9， Gr. XVII， Fig. 5 
1901 1万stePhanuscrux (EHR.) HAECKEL， Lemmermann， Silicoflagellatae， S.262， Taf. XI， Fig. 
6 
1928 Diste片側uscrux (E.) HKL.， Schulz， Beitrage zur Kenntnis....・H ・"S.255， Fig.45 (als fa. 
aspera) 
1930 Distephanus crux (EHR.) HAECKEL， Gemeinhardt， Silicoflagel. .・H ・..・，S.58， Fig. 49 
1932 Dist，ψha糊 scrux EHR.， Deflandre， Sur la Systematique....・H ・"Fig. 2， 36， 38
1936 D叫yoch頃 cruxEHR.， Deflandre， Les Flagell岳sfosiles..・H ・"， Fig. 32， 54， 55
1957 Dicちlochacrux EHRENBERG， Tyn加， Silicoflagellates of the Calvert Fmt. .・H ・"， S.131， 
Taf. 1，Fig. 6-8 
1959 Disteρhanus crux (EHR.) HAECKEL， Tsumura， Figurar'oj・H ・H ・"， S. 67， Taf. IV， Fig. 51 
1961 Dicかochacrux EHRENBERG， Stradner， Uber fosile Silicofl， .・H ・"S. 92， Fig. 54 
1963 Disteρhanus crux (EHR.)HAECKEL， Tsumura， A System. Study …， S. 60， Taf. XI， Fig. 8 
1963 Dictyocha crux EHR.， Bachmann， Papp & Stradner， Mikropal. Studien .・H ・"， S. 147， Taf. 
16， Fig. 3， 6， Taf. 21， Fig. 1 
1964 Dictyωha crux EHRENBERG， Bachmann， Ichikawa & Fuji， Fossil Diatoms .・H ・"S. 102. 
Taf. I， Fig. 18 
1966 Distephanus crux (EHR.) HAECKEL， var. crux， Gleser， Silicoflagellatophyceae，... S. 261， 
Taf. XVIII， Fig. 3， 5 
Der Basalring ist annahernd quadratisch und tragt vier gleichlange Radialhorner， 
ein einzelnes Horn ist ungefahr ein Drittel so lang als die Diagonale des Basalringes. 
Der Apikalring ist relativ klein， nicht verdreht und ist wegen der steilgestellten 
Lateralbogen stark erhaben. Die Stutzstacheln sind mehr oder weniger von den 
Lateralbogen entfernt. 
Die hier vorliegende Form weicht durch die quadratische Gestalt von der hier neu 
beschriebenen fa. parva nicht wεsentIich ab， wohl aber durch ihre Grose. Die Gesamt-
lange der Skelette bewegt sich zwischen 60 und 90μ. 
Diciyochαcrux EHR. fa. pαrvαn. fa. 
Plate IV， Fig. 14・31
Derivatio nominis: lat. parvus=klein 
Holotypus: Das im Praparat Iida 41 einzeln gekennzeichnete Exemplar (Plate 
IV， Fig. 30) 
Locus typicus: Hirotani， Uedo-machi， Suzu， Pref. Ishikawa， Japan 
Stratum typicum: Iida Diatomit， Otokawa Formation， Iida Member， unteres 
Obermiozan 
Fossil Silicoflagellates a持dthei・rassociated uncertain forms 157 
Diagnose: 
G巴samthabitusvon Dictyocha crux EI日 DerBasalring ist jedoch wesentlich 
kleiner und quadratisch bis rund in allen moglichen Zwischenstufen. Der Apikal・
apparat besteht aus einem relativ gros巴nund durch die steile Stellung der Lateralbogen 
sehr stark erhab色nenenquadratischen Ring. Die Stutzstacheln sind kraftig ausgebildet 
und stehen neben den Lateralbogen schrag nach inn巴n-unten. Zusatzstacheln sind 
nicht selten， sie sitzen ah1 Apikalring in der Mitte zwischen den Lateralbogen. Die 
Radial-horner der Langsachse sind etwas langer als die der Querachse， sie sind stets 
gut ausgebildet und etwa halb so lang als der Basalring. 
Fa. tarva wird von mehreren Autoren im Rahmen voI，l Dictyocha crux beschrieben， 
nirgends wird jedoch auf den b巴trachtlichenGrosenunterschied zwischen der Typform 
und der fa. tarva hingewiesen. In Anbetracht der verschiedenen Grosenverhaltnisse 
erachte ich die Aufstellung dieser neuen Form als gerechtfertigt， umsomehr， als田
sich dabei um .eine Form handelt， welche vorwiegend in den oberpalaogenen und 
unterneogenen Straten gehauft vorkommt. 
Fa. tarva hat im Iida Diatomit eine Grδβenordnung von 30・55μinne.Sie ist mit 
uber 25% an der Gesamtfauna beteiligt. 
Dictyochαcrux EHRENBERG fa. trigonαFRENGUELLI 
Plate IV， Fig. 1・13
1935 Dおかochafibula EHR. fa. trig，仰 aFRENGUELLI， Variaciones....・H ・"S. 264-381 
1956 Dictyocha cr蹴 EHR.fa. trigona (sec. FRENGUELLI)， Stradner，じberfosile Si1icoflageli-
den， S.44， Taf. 6， Fig. 1， 3 
1963 Corbis捌 atriacantha (EHR.) fa.側聞rSCHULZ， Bachmann， Papp & Stradner， Mikropal. 
Studien....…・， S. 151， Taf. 17， Fig. 28-3 
1964 Dictyocha crux， trigonale Varianten， Bachmann， Fuji & Ichikawa， Fossil Diatoms…・・， S. 
103， Taf. IV， Fig. 38， 39
Trigonaler Basalring von geringer Grose， die Radialhorner sind lang und spitz， 
der Apikalapparat besteht aus drei Lateralbogen， die sich ohne Flachen-oder Fenster・
bildung im geometrischen Mittelpunkt des Triginals vereinigm. Stutzstacheln wurdm 
nicht beobachtet. Die Basalringseiten sind an den Ansatzstellen der Lateralbogen stark 
nach innen gebuchtet. 
Auf Grund der Grosenidentitat mit D. crux fa. tarva steht es auser Zweifel， 
das es sich bei der hier beschriebenen forma um trigonale Abwandlungen von D. crux 
handelt. Solche Abwandlungen treten fast uberall dort auf， wo D. crux oder D. fibula 
vorhanden sind， die Abwesenheit dieser Arten bedingt auch die Abwesenheit der fa. 
trigona. 
TYNAN (1957， S.130， Taf. 1， Fig. 1) beschreibt eine so1che Form aus dem Miozan 
von Maryland. Es b回tehtkein Zweifel daran， das es sich um trigonale Varianten 
von D. crux handelt， wie aus dem Studium des Materials hervorging. Wahrend 
TYNANS Formen， er fand nur zwei Stucke unter 1500 anderen Arten， eine Seiten-
lange von 20μaufweisen， messen jene vom Iida Diatomit 30 bis 50μ. 
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fibula EHRENBERG 
Plate V， Fig.ト18
Plate VI， Fig. 1四 18
Plate vn， Fig.ト1
1839 Dictyocha fibula EHR.， AbhdL K凸nigl.Akad. Wiss. Eerlin………， S. 149， Taf. 4， Fig. 16 
1841 Dictyocha fibula EHR.， ibidem， Taf. 14，. Fig. 14 
1854 Dictyocha fi・bulaEHR.， Mikrogeologie， Taf. 18， Fig. 54a-c， Taf幽 20，Fig. 45， Taf. 21， Fig. 
42 a， b， Taf. 22， Fig. 42a-c 
1901 Dicかochafibula EHR.， Lemmξrmann， Sili∞flagelatae..…・， S. 260， Taf齢 X， Fig. 24ヲ
1901 Dicかochafibula EHR. var. aspera LEMM・， Silicoflagellatae "'， S. 260， Taf. X， Fig. 27， 28
1ヲ28Dictyocha fibula EHR， var. aspera LEMM.， Schulz， Beitrage..ー…"'， S固253，Fig. 36 a， b 
1928 Dicかochafibula EHR. fa. rhombica SCHULZ， Beitrag邑… "'0・， S. 253， Fig. 37 
1928 Dictyocha jibula EHR. var. tentagona SCHULZ， Beitrage.....…・， S. 255， Fig. 41 b 
1928 Dictyocha fiblila EHR.， Hanna， The Monterey Shale・.固 Taf司 9，Fig.l0 
1930 Diclyocha fibula EHR.， Gemeinhardt， Silicoflagellatae・固い..・， S. 47 f， div. Fig. 
1932 Dictyocha fibt!la EHR・， Deflandr同 LesSilicoflagelles...oo・…，Fig~ 35， 36) 37j 40 
1936 Dicかochafibula EHR.， Deflandre， Les Flagelles.……"， Fig. 53 
1940 Dictyocha fibula EHR" Frenguel!i， Considεraciones..・..・， Fig. 1 f 
195ヲDiGtyochafibzt.la EHR.， Filipescu， Les depots.....， TaL 2， Fig. 5-9 
1962 Dicわ'OChafibtua EHR.， Bachmann & Ichikawa， The Silicoflageliates.....， S.16守， Taf. 2， 
Fig. 24-33， Taf. 7， Fig. 10-14 
1963 Dictyocha fibula EI-IR吋 Bachmann，Papp & Stradner， 1¥在ikrooal町 Studien.・.'・， S配 148，Taf. 
17~ Fig. 34-37， 
1963 Dicfyocha fibula EHR吋 1¥H.lfiUr町a，1. Syst邑日laticStudy".・"， S. 50， Taf. ヲ， Fig. 7， 8， 10， 
11， 12， 14(Fig. 8=fa. aゆera)
1964 Dic妙。chafibula EHR.， B旦chmann，Fuji & Ichikawa. Fossil Diatoms・， S. 103， Taf. 2， 
Fig. 22-26 
1966 Dictyocゐ'tfi伽laEI-IR・， C~leser~ Silicoílagen~ltophyceae...…， S. 246， Taf. 13-15 (div. For= 
men) 
Dictyocha fibula tritt im Iida-Diatomit in drεvoneinander sehr unterschiedlichen 
Formen in Erscheinung. 
Form 1: Der Basalring ist sεhr gros und annahernd In der Regel liegt 
derεn quer Z1J der nicht immer deutlich erkennbaren L五ngsrichtungdes 
Basa!r‘ Die seitlichen Fenster sind nicht wes色白tlichkleiτler als die in der ト
richtung liegenden. Die Radialhりrnersind bei allen Exemplaren klein und gedrungen， 
die Stutzstacheln li昭巴n seh1' neben d邑n Ansatzstellen der Lateralbogen am 
B乱salring，in vielen fehlen sie oder sind nur teilweise vorhandEn. Manche 
Exemplare haben die Stutzstacheln so 1m乳ppneben den Lateralbogεn， das siεeine 
“corbisemoide" Anordnung 1n sεhr seltenen F品llenist eine Tendenz zur Redtト
zierung der lateralen Elemente 2U sehen (Plate vn Fig. 13). Dies geht aber niεmals so 
weit， das Naviculopsis回Formen wie sie DEFLANDRE (1950) bei Diclyocha 
ausonia und Dictyocha mutabilis beschreibt， welche Arten letztlich in zweistrahligen 
Form色nend一色n. Dazu ist es im Iida-Diatomit altersm詮signoch zu fruh， d巴rartige
Tendenzεn 己nsich erst im b巴sondersdeutlich in einigen sizilianischen 
Diatomit巴n. Allg色meinsind die Formen 1 mit der LEMMERMANN'schen var. aSJうera
vergleichbar. Pentagon呂leFormen wurden fallweise festg邑stellt，sie sind aber zu 
seltεn， um eine b色stimmte zu erlauben. 
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Form 2・ Hinsichtlichdes BasaJringes gilt mit Ausnahme der Grose dasselbe wie bei 
der Fonn 1. Unterschiedlich sind die Radialhorner， welche bed巴utendlanger als bei 
der Form 1 sincl. Die Stutzstacheln sind weiter von den Ansatzstellen cler Lateral-
bogen entfernt， nur in seltenen Fallen fehlen die Raclialhむrnerod巴rsind unkomplett 
vorhand巴n. Gelegぞntlichsind schon Formen vorhanden， welche clen rezenten Formen 
b巴cleutenclnahe kommen. Pentagonale Formen wurden nicht gefunden， jedoch gibt es 
g巴legentlichExemplare mit gespalten巴nRaclialhornern und Aperturen， welche auf eine 
Tendenz zur Pentagonalitat hinweisen (Plat VI， Fig. 4， 6). Die enge Verwandtschaft 
zwischen den Formen 1 und 2 last sich leicht erseb巴n，wenn man die Exemplare zu 
Ende d巴rPlate V uncl zu Anfang cler Plate VI miteinander vεrgleicht. Sie sind mit 
Absicht so angeordnet， claβcler Entwicklungsgang in einer Reihe verlauft. Die 
Verkleinerung der Basalringe uncl Grδβenzunahme der Radialhorner sind d巴utlich
erkennbar. Man kann also mit Sicherheit von einer einzigen Art sprechen， welche im 
Iicla-Diatomit in verschiedenen Erscheinungen auftritt. 
Form 3: Vollig isoliert in Form und Grδβe tritt uns clie dritte Erscheinungsfonn 
von Dictyocha fibula entgegen. Sie ist wesentlich klein巴rund zeigt eine d巴utliche
Tεnclenz zur Verrunclung des Basalringes. Nicht selten tr巴tenFonnen auf， bei denen 
die V色reinigungcler L乱teralbogennicht in einem Apikalbogen， sondern in einer kleinen 
Apikalflache endet. Dieser Umstancl konnte auf clie Ver・ι羽randtschaftmit Dictyocha 
CYUX schliesen lassen， jedoch wurclen keine Zwischenformen als dessen Bewεis vorge-
funclen. Manchmal sincl laterale Teile verkummert， jedoch nie in solcher Art， das 
von einer Tendεnz zur Bilclung naviculopsisahnlicher Formen gesprochen werclen kann. 
Die G己samterscheinungclieser Form 3 erinnert bereits d己utlichan clie in rezenten 
Meeren vorkommenden D. fioula. Wahrscheinlich zeichnen sich hier schon clie ersten 
Anklangεder “Rezentformen" ab. 
Dictyocha 8peculum cαnnopiloid四 GLESER
Plate VIII， Fig. 1-9 
1844 Dictyocha H alio問問。 EHR.，Eine Mitteilung.…..・， S. 80 
1844 Dictyoc!za Binoculus EHR吋 ibidern..…・・， S. 79 
1845 Dictyoc!za Di・0附 mataEHR.， Neue Untersuchung.…-・・"S. 79 
1854 DicかochaHaliomma EHR.， Mikrogeologie， Taf. 21， Fig. 46 
1854 Dictyocha BinoαUus EHR.， ibidern， Taf. 19， Fig. 42 
1901 Can珂opilusbi・noculωLEMM.，Silicoflagellatae.ー…..， S. 266， Taf. 1， Fig. 22 
1901 C仰 :nopilusbinoculω var. dion官mata，ibidern.…・・圃， S. 267 
1901 Ca1Znopilus triommata LEMM.， ibidern.……・， S. 267， Taf. 1， Fig. 25 
1928 Can珂opilusbinoculus LEMM.， Schulz， Beitrage..・・・， S. 265， Fig. 60 
1928 Ca1Znopilus trion世間αtaLEMM.， ibid己m..…..， S. 265， Fig. 61 
1930 CamωItilus binoculus LEMM・， Gerneinhardt， Silicoflagelatae.... "， S. 73， Fig. 61 
1930 Can招ψilusbinocu/us var. diommata LEMM.， ibidern.....， S.74， 
1930 CannoPilus trio例mataLEMM.， ibidern.… S. 74 
1931 CannoPil1ts binocu!us LEMM・， Gell色inhardt，Deutsche Sudpol. Exped...， S.241， Taf. 43， Fig. 35 
1931 Disteρ'!za河usvariabilis HANNA， Diatorns and Si1icoflagellates.……・， Taf. E， Fig. 5-7 
1932 DistePhanus s}う'cul岬刊 sens.lat.， Deflandre， Sur la Systernatique...， S.503， Fig. 13， 15-19 
1934 Cannoρilus binoculus var. dio附 mata，Gerneinhardt， Die Silicoflagellaten.….. S. 281， Taf. 
8， Fig. 23 
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1936 Dictyocha s1うeculumE.HR. fa. cannotiloides， Deflandre， Les Flagell岳s.…・"S. 37， Fig. 58， 59
1940 Dictyocha st.， Ia.Ca1例。ρilea，Frenguelli， Consideraciones， Fig. 6 d 
1956 Cannotilus h倒的戸haericus(EHR.) HAECKEL， Stradner， ~Cb号r fosil邑 SilicoflageJiden.……
S. 97， Taf. 4， Fig. 3， 9， 13， Taf. 10， Fig. 7 
1957 Dictyocha steculum E思R.for例ae，Tynan， Silicoflagellates Calv邑rtFmt・鴨川・.， S. 132， Taf. 
1， Fig. 11-15， 17， 19， 21
1959 Distelうhanuss1うectuumfa. cannotiloides PROSCHK!NA-LA VRENKO， Silicoflagellatae・8・H …1
S. 155 
1961 Camωltilus he例isthaericus(EHR.) HAECKEL， Stradner， Uber fossile Silicoflagelliden……， 
S. 92， Fig旬 82，83， 
1962 Dictyocル，steculum E!王R・， Bachmann & Ichika wa， The Silicofl. Wakura Beds..…， S. 170， 
Taf. 3， Fig. 40-44 
1963 Cannotilus Iwmisthaeri切s(E狂的 HAECKEL，Bachrnann， Papp & Stradner， Mikropal. 5tuニ
dien oo ••••• ・， S. 152， T旦f.20， Fig. 63， 68
1963 C抑 1:nOj万lz，sbinocuhls (EHR，) LEMM.， Tsumura， A Systematic Study・..， S. 66， TaL 13， 
Fig.1 
1963 Cannotilus hemis1うhaericus(E説R.)HAECKEL， Tsumura， ibidem......， S.67， Taf. 13， Fig. 1 
1963 Cannotilus trio附則的 (Eim.)LEMM.， ibidem・H ・H・"S. 67， Taf. 13， Fig. 4， .5， Taf. 25， 
Fig.6 
1964 Dictyocha stecul附 ZEHR・， Bachmann， Fuji & Ichikawa， Diatoms....・"S. 99， Taf. 2， Fig. 
11.15 
1966 Disteþha同!~S steculu'制 var.ιamzotiloides(PR.-LA VR.) GLESER， Silicoflagellatophyceae…p 
S. 269， Taf. 22， Fig. 1-5， TaL 23， Fig. 1-6， Taf. 24， Fig盆 1-5
Der Basalring ist s巴chsstrahligmit rneist deu一βi
bo仇rすn巴白r白 der L昌ngs訂richt杖切工ungsind meisはt1泌註ngerals die t担.ib肱rigεn. Der Apikalapparat ist 
旦ufgewolbtund tr詰gteine geringe Zahl von Apikalfenster， welche in Grose und Form 
meist ungleich sind. Der Durchmesser des Apikalappar旦tesist wesentlich geringer als 
der des Basalringes， wie es dem Habitus von D. Sjうeculum entspricht. Stutzstacheln 
sind immer vorhanden und gut ausgebild巴t，sie stehen scbrag nach inn四四unten. Auch 
sind meist Zusatzstacheln vorh乱nden，welche am Apikalappar旦tヨngeordnetsind. Das 
auf welchem sich die Apika1fenster befinden， ist durch die bedeutend巴 Grose
der Lateralfenster relativ klein， entsprechend klein sind dann auch die Apikalfenster. 
Die Unterschεidung zwiscl1en dεn morphologisch sehr ahnlichen Arten D. sp. 
???? ist nicht sehr leicht. Handelt es sich 
doch um Ubergangεvon ein巴rArt zu einem anderen G巴nus，wie wir es auch zwischen 
Cannoρilus hemislうhaeJ'icusund CαnnoPilu5 slうhaericusbεobachten konnen. Eine solche 
Passage 1St auf den Plate Vln and IX zu ve.rfolge孔 Dazukommt noch， das die typischen 
Exemplare von ln der hier untersuchtεn Populatiol1 vollkommen 
fehlen， es sind lediglich Kleinform巴nvorhanden匂
GEMEINHARDT (1931， 1934) beschreibt mehrfenstrige Arten von Dictyocha 51うeculum
aus rεzenten Populationen als Cannopilus binoculus und gibt ihnen d号nRang von 
~Rückschlägen. Auch FREI'もGUELLI(1938) zeigt mehrfenstrige Varianten von Dictyocha 
抄eculum咽 DerVerfass色rhat 1963 darauf hingewiesen， daβbei Doppelskelεtten von 
Dictyocha steculum die eine Halfte einfenstrig， die andεre H誼lftedoppelfenstrig sein 
kann. Nach mundlichen und brieflichen 1¥在itteilungenvon DUM!TRICA und l¥在AND宜A
handelt es sich bei einer Tendenz zur M己hrfenstrigkeitdieser Art um den EinHus 
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hoherer Salini.tat. Gewiβaber spielen l1'Jch andere okologische Faktoren， vor allem 
clie ¥Vassertempεratur， eine entscheidencle Rolle. 
Zusammengefast konnen also solche Exemplare als zu cannoPiloides gehorig 
betrachtεt wercl巴， wenn der Apikalapparat nur wenige Fenster tragt， l1icht kugelig 
aufgewolbt 1St， dic Lateralfenster wεsentlich groser als clie Apikalfenster sin仁1und clie 
mehrfenstrigen FOrTnen innerhalb einer Population norm乱Igestalteter Formen voト
kommen. 
EHRENBERG fa. mimaa ll. I乳.
Plate. VlI， Fig. 12-25 
D己rivationominis: Jat. ll1inutusニ verkleinert
HoJotypus: Das i11 Praparat Iida 33 einzeln gekennzeichn巴teExemplar (Plate② 
VJI， Fig. 13) 
Locus typicus: Hirotani， Uedo句machi，Suzu， Iふref.Ishikawa， Japan 
Stratum typicull1: Iida Diatomit， Otokawa Formation， 1icla Mell1bpr， unteres 
Obermiozan 
Diagnose: 
G，~samthabitus von Dictyocha s戸eculU1IZF~H丑 Del" Basalring・istj号dochw:却 'ntlich
kleinpr als die Stamm昌rt.der Baョalringzeigt ein己 dt'utlicht' Langserstreckung ahnlich 
d己nrでzentεnFormen. Di:o Radialhorner der Langsrichtung sind etwa doppelt 80 lang 
als di巴 ubrig己孔 Radialhδrn己r. Stutzstacheln sincl nur ausnahmsweise vorhanclen， Zu-
satzstacheln k0111men gelegιntlich vor. D己rApikalring ist， wie cler Basalring， betont 
hexagonal und von re1ativ lxュcleutenc1erGros，;. Die fa. rninuta ist sehr fonuen-und 
grosenkonstant und tritt aus dem Formenkreis cler Stammart deutlich heraus. 
Manchmal finclen sich auch Formen mit 111eh1' als einem Apikalfenster， eine 
Erscheinung， welch仔 besondεrsbei jungξren geologischen Horizonten haufig ist. Nach 
bri<ぅflicherMitteilung VOIl DUMITRICA und muncllicher Mitteilung von MANDRA hancldt 
es sich bぞ solchen Ersch十inungenum clie Folgen t'iner hoheren Salinitat. Eine 
eing己hencleUntεrsuchung claruber liegt aber bis heutεnoch nicht vor. 
Genus Can.no}Jilu[; HAECKEL 1887 emεnd. DEFLANDRE 1950 
e11己ncl.BACHMANN hic 
1887 Report. Chal1. E主ped.，S. 1567 
1950 Contribution a l'etude des silicoflagεllicles actuels et fossiles，" Microscopie， 
2， S. 48 
Das Genus Cannotiluswird von DEFLANDRE 1950 verbessert beschrieben. Da auch 
hier g'ewisse Mangd aufscheine.'n， fugt cler Verfasser der Beschreibung von DEFLANDRE 
hinzu: 
DC'r Basalring hat vier uncl m巴hrS吐い、n，mit oder ohne Stutzstacheln， Radial-
hornt':r sind in cler Regd vorhanclen， konn己nbE、bestimmtenArten auch fehlen. Der 
Apikalapparat ist minclestεns so groβin Durchmεsser a1s cler Apikalapp呂rat.
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Cα iidαen8is nov. spec. 
Plate. ]1， Fig. 1圃7
D邑rivationominis: aus dem Iida圃Diatomitstammend 
Holotypus・ Dasim Praparat Iida 15 einzeln gekennzeichnete Exemplar (Plate. 
直，Fig. 6) 
Locus typicus: Hirotani，Uedo凶m呂chi，Suzu， Pref. Ishikawa， Japan 
Stratum typicum: Iid旦 Diatomit，Otokawa Formation， Iida Member， unteres 
Obermiozan 
Diagnose: 
ふ bis12 strahliger Basalring mit kurzen Radialhornern und einem fast kugelig 
3~n ~J;日 3 日 S~江 ~~3taこ:1 ヨ1n b:oi fa3t a1l2n Exemplaren vollstandig 
vJrhani:on uni kraftig aU3g三bildet.Kurze Zusatzstacheln auf dεm Scheitel des Apikal-
apparates. Der Apikalapp旦ratbesitzt annahernd 30 Apikalfenster von wechs己lnder
Form und Grose in irregularer Anordnung. Die Lateralfenster sind wεnigstens 
dopp巴ltso gros als die Apikalfぞnster. Die Lichte Weite d出 Basalringesist nicht 
wesentlich kleinl三rals d号rDurchmess巴rdとら Die Radialhorne1' sind 
schrag nach unten weggespreizt. 
Das 1964 von BACHMANN beschriebεne Exemplar schulzi DEFL.， Fossil 
Diatoms.....旬。" S. 109， Taf. 5， Fig. 53) ist diとsern色uenA1't s巴hr語hnlichund mit 
Sicherhεit als ihr g己netischerV or laufεr zu betrachten. Die Evolutionstendenz ist hie1' 
auf die Vermehrung der Radialhorn2r und Apikalfenste1' gerichtet， d(ムsg1c~ichen sind 
auch mehr Exemplare im Iida Diatomit als im Hojuji Mudstone vorhanden. Die 
Grosenverhaltniss色 sindeinigermasen gleich g色blieben，das Exemplar von Hojuji miβt 
50μim B乱salringdu1'chmesser，die neuen Typen aus dem Iida Diatomit messen zwischen 
45 und 65μ. 
Wie schon in d巴roben erwahnten Arbeit angefuhrt wurde， zeichnet sich eine 
Entwicklungsreihe: C. hemiφhaericus-C. schul.zi-C. iidaensis deut1ich ab. Das eine 
Tend巴nzzu wεit己1'erVermehrung der Radialhame1' vorhanden ist， wird aus dem 
Exempla1' von Plat邑ω3，Fig. 2 deutlich， hier liegt eine“forma aperta匂 vo1'， d. h.， der 
Bas呂l1'ingist an einer Stelle offen， was auf di邑 Bildungeines weiteren Radi乱!日1ornes
hindeutet. 
Camwpilus (EHR.) HAECKEL 
Plate. VlL Fig. 10回26
Plate. DしFig. 1幽22
1844 Dictyocha he附 .isphaericaEHR.， Untersuchungen. "， S. 266 
1887 Cm告別，pilushe蜘isPhaeri.叩S (EHR.) HAECKEL， Report Chall. Exp...， S.1569 
1887 Ca問問。Ipiluscalyptra HAECKEL， ibidem， S.1568 
1901 CannoPilus hemisPhaericus (EHR.) HAECKEL， Lemm釘mann，Silicoflagelat丘町 S.268， Taf. 
1， Fig. 21 
1901 Ca時間opil却scalyptra HAECKEL， ibidem， S.267 
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1901 Cannoβilus calyjうtravar. stinosa LEMlι， ibidem， S.267， Taf. 11， Fig. 24 
1928 Cannoρilus h8misβlぬtef允tS(EHR.) HAECKEL， Schulz， Beitrage…， S. 268， Fig. 62， 61 a b 
1928 CCi1Znopiltls calyρtra HAECKEL， Schulz， itidem....…・， S. 265， Fig. 62 a-d 
1930 C仰仰向lushe;nisβ初erilα6S(EHR.) HAECKEL， G告meinhardt，Si!icoflagellatae....・， S.76， 
Fig.63 
1930 Ca四時otiluscalyρtr，ι HAECKEL， ibidem.・…・・， S. 75‘ Fig.62 
1932 Disteρ!umus sρeculum EHR. sens. lat圃， Deflandre， SU1" 1昌 Systematique"'， S. 503， Fig. 19 
1940 Ca幻lWρzlus.1'うhaeriα品、 GEM.， Frenguelli， Consider・acion巴8・・・・・， Fig. 5a， b， c， g， 1， i 
1950 Ca幻向。，PilushemislうhaericZls(EHR.) HAECKEL， Defandre， Contribution………， S. 94 
1956 Cannopilus hemisρhaericllS (EHR.) HAECKEL， Straclner， Uber fossile Silicoflagelliclen…， 
S. 97， Taf. 13， Fig. 2， 3， 6 
1961 Ca卸noρilz，shmnis戸!t{f(Jricus(EHR.) HAECKEL， Straclner， Uber fosr;i1e Silicoflagelliden…， 
S. 92， Fig. 91， 92 
1963 Cannotilus hemisthaericus (EHR.) HAECKEL， Tsumura， A Systematic Stl1c1y …・・， S. 67， 
Taf. 13， Fig. 2， 3 
1963 Ca払nopiluscalyttra 1弘ECKEL，ibidem....…・， S. 67， Taf. 13， Fig. 4， 5， Taf. 26， Fig. 1 
1963 Ca昨日opiltshemisthaericlf.S (EHR.) HAECKEL， Bachmann， Papp & Strac1ner， MikropaL 
Studien..…ー・， S. 152， 1、af.20 Fig. 64-68 Taf. 22， Fig. 12， 13
1964 Cannoþill~s hemisρhaericus (EHR.) HAECKEL， Bachmann， Fuji & Ichikawa， Fossil Dia--
toms・ H …・， S. 108， Taf. 4， Fig. 
1966 Cm腕。'tilushemisþhaericl~s (EHR.) HAECKEL， Gleser， Silicoflagellatophyceae ・園 …， S. 280 
Taf. 26， Fig. 1-5， T、af.27， Fig. 1-4 
Der Basalring ist sεchsstr討lligmit einer deutlichen Tendenz zur Langserstreckung， 
clie Radialharner in der Langsl・ichtungsind lang色rals clie ubrigen. Der Apikalapparat 
ist halb:mgelig aufg邑wolbt und tragt eine verschieclen gro品εAnzahl verschieden 
geformter Apikalfenster. Die Anzahl 1st betrachtlich grδser als bei der vorhin be司
schrieb巴n号日 canno1うiloides. Die Lateralfenster sind zvvar groser als die Apikalfenster， 
jecloch ist cl色rUnterschied nicht mehr so b巴dεut巴nclwie bei cannopiloides. Die Apikaト
fenster sind， entsprechend der gros2ren Anzahl auf einem etwa gleich grosen Arεal， 
kleiner geworden. Stutzstacheln sind immer vorhanden， sie sind gut ausgebildet und 
stehen nach innen-unten. Zusatzstacheln sincl ebenf乱l1snicht selten. Allgemein ist 
eine T色ndenzzur Bildung kug己ligerFormεn b色m己rkbar，clies geht jcxIoch noch nicht so 
weit， das Form己n¥'01 CannuPilus s}うha2ricussensu GEMEINHARDT vorlトwndensind. 
Die folgend beschrieben己nForl1色nsincl zwar schon als diese erkennbar， w巴isenaber 
doch noch Anklang邑 anCannoJうilushemisphaericlts auf， von welch邑m sie unmittelbar 
abstamm己n. Gelegentlich wurden auch aufgεspaltene Raclialhorner beobachtet， was als 
Anzeichen zur Bildung d巴rahnlichen Art CannoPilus schulzi DEFL. betrachtet werclen 
l11us. C. schulzi (in seiner fa. longislうina) tritt sehr haufig im Obermiozan der 
Wakura Becls auf， nicht weniger haufig auch im Diatomit von Hanyu， in welchem clas 
obεrl11iozan色Alter(cf. Messinia仰)clurch clas Auftreten ¥'on Paradictyocha polyactis 
mesocenoidεa bεst誼tigtwinl. 
Cannopilus sphαericu，s GEMEINHARDT 
Plate. IX， Fig. 22-26 
1931 Can招opilusS1うhaericusGEM.， Organismenfor・m邑n・H ・， S圃104， Taf. 10， Fig. 3， 4 
1940 Cannopillts sρhaeri，α~S GEM.， Franguel1i， Consic1eraciones...・・….Fig. 6 e 
1950 CannoPilus S1うhaeri，α&sGEM.， Deflandre， Contribution...・・， Fig. 95-97 
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1961 Can加がlussphaericus GEM.， Stradner， Uber fosile Si1icofl..・H ・"S. 92， Fig. 99， 100 
1962 Ca伽 opilusst加ericωGEM.， Bachmann， & Ichikawa， The Si1icoflagellides・…・， S.，173， 
Taf. 5， Fig. 71， 72， 76-82， Taf. 9， Fig. 9， 10， Taf. 10， Fig. 1-3 
1963 Cannopilus sphaeri，αes GEM.， Bachm百nn，Papp & Stradner，乱!l:ikropal.Studien...…， S. 153， 
Taf. 20， Fig. 69-73， Taf. 22， Fig. 16 
1966 CannoPilus sphaericus GEM.， Gleser， Si1icof1agellatophyceae....・H ・"S. 281， Taf. 27， Fig.5 
Der Basalring ist fast kreisrund， leicht eckig je nach Anzahl der Radialhむrner，
diese stehen schrag nach ausen・unten.Der Apikalapparat ist stark kugelig aufgetrieben 
und im Durchmesser grδser als der Basalring. Stutzstacheln sind vorhanden， 
Zusatzstacheln stehen unregelmasig am Apikalapparat verteilt schrag nach oben. An-
zahl der Apikalfenster wechselnd， 10 bis 20 Stuck in verschiedener Form. Nicht selten 
sind die Lateralfenster groser als die Apikalfenster. Fig. 24 zeigt den hochstent-
wickelten Typ innerhalb der vorgefundenen Population， die ubrigen abgebildeten Exem-
plare sind zwar als Cannoρilus sthaericus deutlich erkennbar， weisen ab巴rdoch noch 
gewisse Ahnlichkeiten mit der genetischen Vorlauferart Cannoρilus hemisthaericus 
auf. 
Zusammenfassung 
In der vorliegenden Arbeit so11 versucht werden， an Hand der Silicoflage11atenflora 
die altersmaβige Mittelste11ung des Iida-Diatomites zwischen den bereits beschriebenen 
Wakura B己dsund Hojuji Mudstones nachzuweis巴n. Es wurde festgeste1t， daβgeste11t， 
das im Iida Diatomit sowohl Anklange an das Liegende (Hojuji)， als auch an das 
Hangende (Wakura) vorhanden sind. Zudem wurdm eine nn:e Art (Car.n(jilus 
iidaensis) und zwei n邑ueFormen (Dicfyocha crux fa. tarva und Dictyocha sJうeculum
fa. minuta) neu beschrieben. Das Problem wurde hauptsachlich durch die zahlen-
masige Ermittlung besonders typischer Arten zu losen versucht. 
Rohmaterial， gereinigtes A.rbeitsmaterial und die Arbeitspraparate， sowie die 
Praparate mit den Holotypen wurden， mit dem Vorzeichen“Iida" verseh巴n，dem Geo-
logischen Institut der Kanazawa University in Kanazawa， Japan， zur Aufbewahrung 
ubergeben. 
Summary 
This paper shows， that silicoflage11ates can be used as a tool for stratigraphic 
examinations between three diatomites: Hojuji Mudstone， Iida Diatomite and Wakura 
Beds. Hojuji and Wakura were described before by BACHMANN & ICHIKAwA in 1962， 
BACHMANN， FUJl & ICHIKAWA in 1964. It was established that si1icoflage11ates are 
able to show stratigraphic differences between. various shales. One species and two 
forms are described as new. It was attempted to solve this problem by count of 
typical species. 
Materials， strew slides and holotypes are preserved in the Geological Institute of 
the Kanazawa University in Kanazawa， Japan， signed with the name "Iida." 
Fossil Silicoflagellates and their associated uncertain forms 165 
Literatur 
*) in der Vorliegenden Arbeit verwendet 
Ein Verzeichnis der russischen Literatur kann aus Satzschwierigkeiten nicht gege-
ben werden. Ein so1ches ist jedoch in: GLESER， S. I.， Silicoflagellatophyceae，・ Flora
plantarum cryptogamaru肌
ABSHAGEN， G.: Das Phytop1ankton des Greifswa1der Boddens， Greifswa1d， 1908 
*BACHMANN， A. : Methoden zur Praparation fossiler Mikroorganismen，-Erdoel-Zeitschrift， Heft 
10， 1961， Wien圃Hamburg，S. 3-9. 
*BACHMANN， A.: Silicoflagelliden，-Mikrokosmos， 51. Jg.， Heft 5， 1962， S.134-140， 4 Tafe1n. 
*BACHMANN，A.: Eine neuentdeckte Silicoflagellidenart， Cannopilus emestinae BACHMANN nov. 
spec.幽 Mikrokosmos，Heft 8， 1962， S.255， 1 Abb. 
BACHMANN，A.: Eine neue Mesocena・Art(Silicof1agel1idae) aus dem kalifomischen Eozan，-
Verh. Gω1. BA Wien， 1962， Heft 2， S.378-383， 1 Tafel. 
*BACHMANN，A. & ICHIKAWA，W.: The Silicoflagellides in the Wakura Beds， Nanao City， 
Prefecture Ishikawa， Japan，・ Sc.Reρぉ.Kanazawa Univ.， Kanazawa， Japan， 
V1II， no. 1， 1962， S.161-176， 10 Taf. 
*BACHMANN， A.PAPP， A.& STRADNER， H.: Mikropa1aonto1ogische Studien im“Badener Tege1" 
von Frattingsdorf， N.O.・Mittl.Geol. Ges. Wien， Heft 1， 1963， S. 117-210， 
24 Taf.， 3 Abb. 
*BACHMANN et al. siehe ICHIKAW A， FuJI & BACHMANN 
*BORGERT， A. : Uber Dictyochiden， insbesondere Distephanus specu1um， sowie Studien arn 
Phaeodar加 l，-Zeitschr.Wiss. Zool.， 51， S.626-676 
BRAARUD， T. : A phytop1ankton survey of the polluted of inner Oslo Fjord. -Det norske 
videnskaρs・acad.i Oslo， Hvalradets skr.， 28， 1945， S.3-142. 
BRAARUD， T.， GAARDER， K. R. & GRNTVED， J.: The phytop1ankton of the North Sea and 
adjacent waters in Mai 1948，-Rapρ. etproces.・.verbauxdes reuni仰 s.C側 seil
pen仰 nent仇te押uzti捌alpour l'exρ'loration de la mer， 133， 1953， S.5-87. 
BRANDT， K. : Beitrage zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung des P1anktons， -Wiss. 
Meeres捌 tersuch.，N.F. Abt. 3， Kie1， 1898， S.43・90.
BRANDT， K. : Die ko1oniebildenden Radio1arien (Sphaerozoen) des Golfes von Neape1， -Fau叩
und Flora， 1885. 
BUSCH， W: Uber das P1ankton der Kie1er Forde i. J. 1912-13. 
BUTSCHLI， 0.: Protozoa， in: K1assen und Ordnungen des Tierreiches， Leipzig und Heide1berg 
1883・87.
CAMPBELL， A.S. & CLARK， B.: Radio1aria from the Kreyenhagen Formation near Los Banos， 
Califomia， -Geol. Soc. Amer. Mem. 10， 1945. 
CARNEVALE， P.: Radio1arie e Silicoflagellati di Bergon副叫 (ReggioEmilia)，羽仰.1st. Veneto 
Sci. Ac.， 28， no. 3 Venedig 1908， S.1-46. 
*CLEVE， P.T.: Kongl. Sc. Vet. Akad. Handl.， 35， no. 5， 35， no. 7 und 36， no. 8. 
*CLEVE-EuLER， A.: Alttertiare Diatomeen und Silicoflagellat巴n im Inneren Schw巴dens，
幽.palaeontograρhica，92， Abt. A， 1941， S.165-212. 
*CLEVE-EULER， A.: Die Diatomeen und Silico 
166 ilVataru ICl-IIKinVA， Isamu SHIMZIU and Aifr巴dBACHMANN 
COLOM， G. : Aquitanian-Burdigalian Diatom Deposits of the North Betic Strait， Spain， 
てJo陪r.Pal.， 26， no. 6， 1952， S.867-885。
COLOM， G. & GAMUNDI， J.: Sobre la extension e importancia de las“Moronitas" a 10 largo 
de las formaciones aquitano咽，bmdigalens邑sdel estrecho north-betico，-Estudos 
Gωlogicos 1 nstituto“Lucas 1!l allada"即.14， 1951。
* 
DEFLANDRE， G.: Remarques sur la morphog邑niecompar岳ed邑 plusieursgenres des Flagellates，-
Trav. CrYlうi.ddies a L. Mangin， Pa灼s，1931， S， 143-150， 91 Fig. 
Sur la Systematiql.le des Silicoflagell岳民 -Bull.80c. bot. Fr吋 19， 1932， S.494，-
506. 
* Formations岳nigmati司uesdu squelettes chez quelques Silicoflagelles，-Bull， 
Soc. bot. Fjγ勺 80，1933， S.809-814. 
Cornua SCHULZ， forme proche de Dictyocha (Silicoflagelle)巴tHovassebria 
nov. gen. =Cornua sec田 Hovasse(Ebriacee)，-Bull.Soc. zool. Fr.， 58， 1933， 
S. 371-376曲
Sur un Silicoflagell岳 aberrant，Dictyocha recta (SCHULZ) a squelette non 
tulmlaire，-B初l.8oco France. lVIcroscopie， 3， no. 4， 1934， S.115-118. 
*----------Les Silicoflagell岳sdes terres fossiles a Diatom邑e8.-Bull. 8oc. fr. Micr.， 1， 
1936， S.10-20. 
* Les Flagelles fossiles，-Act. Sc. et lnd.， no. 335， H色rmann，Paris， 1936， 
キ Surdeux mIGrofossiles enigmatiques (SiIi∞flagellid岳es?)，-Bull. Soc. fr. Micr.， 
7， 10. 3， 1938， S.90ーヲ6l 25 Fig~ 
* Sur une structure reticul三em毛co日目立巴 du squelette des Silicoflagel!id岳es)-
C.R. Ac.δSう3】"Co，
一←一 Sur les 自f任fini社t告釘se計t1訟aphy!ogenese du gε白江1立r告 Vallacert泊a，Silicoflagellid岳 du 
Cretac品superieur，.C.R. Ac. 8c.， 211， 1940. 
L~origine phylog岳n在tiquede Lyramula et l'evolution des Silicoflagellid岳S，-
C.R. Ac. Sc.， 211， 1940， S.508-510. 
一一一一一一一一 Lesnotions de g日nr日 etde grade chez les Silicoflagelli従巴set la phy logenese 
des mutants naviculaires，-C.R. Ac. Sc.， 212， 1941， S.100-102。
Observations sm les Flagell岳ssi1iceul正aprpos d'un recent trav昌ilde R.Ho= 
vasse，-Bzul. Biol.， 18， 1944， S.63-67. 
Remar司uessur l'evolution des Silicoflagellid毛s主prol:拍sde deux esp邑cescre二
taiciques nouvelles，-C.R. A，c. Sc・， 219， 1944， S， 463-465. 
Phyllodictyocha nov. gen吋 Silicoflagellideset formes affines du Mioc色nede 
Eヨongrie，-Btll. Soc. boιFr.， 93， no. 9， 1ヲ46，S. 335-337， 5 Fig. 
キ 一一一一一一一-Les Silicoflagellides唱 Morphologie，Cytologie， Evolution， Systematique， Resu= 
me，-Ratp. XlIIe Congr. lntern. Zool.， Paris， 1948， S.198-201. 
一一一一一一一一一一一一-Nothyocha nov. gen.， S 
2， Paris， 1950， S.2-72. 
一一一一一ー -Classe des Silicofiagellid告S，-Grasse: Traite de Zoologie， 1， Paris 1952， S.
425-438. 
SilicofIagellatae，-Pivet側~j: 1， Traite de Paleontologie， Paris 1952， S.103-106. 
Recherches sm les Ebrediens，-Buli. biol. Fr. et Belg吋 85，1951， S.1-84. 
DEFLANDRE， G. & GAGEONNET，及。 Pr岳senced'un microplanctol1 silic邑UXdans 1邑scalcair己S
ruban邑soligocenes de Malvesi，-C.R. Co例 .geol. Fr.， 12， 1950， S. 203-204， 
6 Fig. 
DESIKACHARY， T. & MAC!王ESHWARI，c，: Fossil Silicoflagellates from C邑lebrookand Nan= 
koori Islands，-]， 1持dia弘 Bot.Soc.， 35，日o.3， 1956， S.257-264. 
DREYER， F. : Die Tripoli von Caltanissetta (Steinbruch Gessolungo) auf Sizilien，圃]ena'ische
Z. f. Natur， (1889) 18ヲ0，24， 304071-548， S.673-674， 4 Fig. 
EHRENBERG， Ch. G. Beitrage 2ur Kenntnis der Organisation der InfusorIen und ihrer g邑ogr=
aphischenγ邑rbreitungb邑sonclersin Sibirien，-Abh. Köη• Akad. Wiss. Berli持2
1830， S.1-88. 
Fossil Silicoflaaellates and their associated lmcertιin forms 167 
EHRENBERG， Ch. G.: Zur Erk巴n11tnisder Organisation in der Richtu口gc1es kleinsten Raume払
Zweiter Beitrag，-Abh. Kon. Akad. Wiss. Berlin， 1832. 
一一一一一← Uber das Massenverhaltnis der jetzt leb巴ndenKieselinfusorien und註b己rem 
neues Infusorien-Conglomerat als Polirschiefer von Jastrabe in Ungarn，-
Abh. Ko持.Akad. Wiss. Berlin， 1836， S.109-132. 
一一一 ←ー Uberdie Bildung der Kreidefelsen l1nd des Kreidemergels dl1rch l1nsichtbare 
Organismen，-Abh. Kon. Akad. Wiss. Berlin， 1839， S.149. 
一一一一一ー一一一一 Die Bildl1g der europaischen， libyschen l1nd arabischen Kreidefelsen l1nd des 
Kreidergels aus mikroskopischen Organismen，-Abh. Kon. Akad. Eiss. Berlin， 
1839， S.56-147. 
Polygastrica Baillaria，-Ber. Verh. Ko河.Ak四d.移Tis.Berling 1840， S.207-208. 
一一一一-----Uber nochtzahlreich jetzt lebend巴 Thierarten der Kr巴idebildung und den 
Organismus der Polythalamien，-Abh. Kort. Akad. Wiss. Berlin， 1839， S. 
81-174， 1841， S.148-150. 
時ミ
一一一一一一一一 Verbreitungund Einfluss des miskrokopischen Lebens in Sud-und Norι 
America. -Abh. Kon. Ak. Wiss. Berlin， 1843， S.291-445. 
Eine Mitteilung uber 2 neue Lager von Gebirgsmassen aus Infusorien als 
Me 巴resabsatz in Nord-America lmd eine Vergleichung derselbell m工nは巾i社tden 
organischen Kr陀巴ide勾geめb】ilden担nEu山lropaund Af白rica札.圃 Ber. Verh. K 
防Tiゐs.Berli仇招， 1844， S. 57-97. 
一一一一一一 Vorlau日geNachricht uber das kleinste Leben im We1tmeer am Sudpol in den 
Meerestiefen，-M 01ωtsber. Berl. Akad. Wiss. Berlin， 1844， S. 3-29. 
一一一一一一一一 Untersuchungen也berdie kleinsten Lebensformen im Quellenland巴desEuphrats 
l11d Arakes， sowie eine an neuen Formen sehr reiche marine Tripelbildung 
von den Bermuda-Inseln，-Ber. Verh. Ko・n.Al.ad. Wiss. Berlin， 1844， S. 
253-275. 
Neue Untersuchungen uber das kleinste Lebent als geologisches Moment， 
-Monatsber. K. Preuss， Akad. Wiss. Berli四， 1845， S.53-88. 
一一一一一一一一一 011the extensive Rock-formation of Silic-Polycystina from the Nicobar 
Islands， -Monafsber. Berl. Akad. T事Tis.Berlin， 1851， S.476-478. 
乱1ikrogeologie.Das Erden und Felsen schaffencle Wirken des unsichtbar kl-
einen selbstandigen Lebens auf der Erde，世Verlag.Voss， Leitzig， 195Ll， 40 
Taf. 
一一一一-Mikrogeologische Studien als Zusammenfassung seiner Beobachtungen der 
Meer巴百圃Tiefgrundealler Zonen und dess巴1geologischen Einfluss. -.M 0加 tsber.
K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin， 1872， S.265-322. 
Fortsetzung der mikrogeologischen Stuc1ien als Gesamtubersicht der mikros 
kopischen Palaol1tologie gleichartig analysirter Gebirgsarten der Erc1e， mit 
specieller Rucksicht auf den Polycystinen-Mergel von Barbados， -lVlonalsbe久
K. Preuss. Akad. Wiss. Berling， 1875， S.1-226， 30 Taf. 
一一一一一一一一一-Uber machtige Gebirgs-Schichten， vorherrschend aus microscopischen Bacilla-
rien unter und bei der Stadt Mexico，四Abh.Kon. Akad. Wiss. Berlin， 1869. 
Gr凸ssereFelsproben des Polycystinenmergels von Barbados mit weit巴renEr-
lauterungen，-Monatsber. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin， 1873， S.213-263. 
一一一一一一一一一一一-Einige vorlau日geResultate seiner Untersuchungen der ihm von cler Sudpo-
Ireise des Capitan Ross sowie von den Herren Schayer und Darwin zug色ko-
mmenen Materiali巴n，-Monatsber. K. Preuss. Akad. Wiss. Berlin， 1844， S 
182-207. 
ERMENGEN， van E.: Recherches sur la structure d巴 quelquesDiatom岳scontenues dans le 
“Cementstein" du Jutland，-A持払 Soc.belge de microscopie， 8， 1883. 
ERZEGOVIC， A. : Etudes qualitative et quantitative du phytoplancton das les eaus cotiers de 
l'Adratique oriental moyen an cours de I'ann岳 1934ヲ1.Acta Adriatica. 1 nst. 
Biol.園Oc巴anogr.，Split 1936. 
I'FILIPEScu，M.G.: Formes nouvelles de SilicoflageJlid白c1ansle Miocene sous-carpathique (氏。u
manie)，睡R飢 Geol.Geogr.， 3， no. 2， 1959. 
168 明TataruIcHIKAWA， Isamu SHIMIZU and Alfred BACHMANN 
ネFILIPEscu，M.G.:L岳sdep凸t8a Silicoflagellid記8et a radiolaires du Mioc印 ede la r岳gion8ub-
carpathique d巴 roumani巴.回 A.R. Bull. Sect. Sci. 28， no. 4多 1943，Bukarest. 
FLEMING， C.A.: Oamaru Diatomite， in: Lexique stratigraphique internationale， 6， Fasc.4， 
1959， S.268⑤ 
FOTT，B. : AIg色nkunde，Jena 1959， S.1-48乙
FRAUDE， H. : Grund園undPlanktonalgen der 08t8ee，-X置J.Ber圃 Geogr，Ges. Greifswald， 1906. 
FRENGUELLI， J.: Variaciones de Dictyocha fibula en el golfo de San Matias (Patagonia sep-
tentrional) "4均時.Muほ.Argenti持。 Cienc.Natur.， 38， 1935， S， 263-381. 
一一一一一一一一-Sobre variaciones d巴 unSilicoflagelado Dictyocha fibula，-Ann. Soc. Ciel1c. 
Santa Fe， 5， 1933， S.57ー印.
Variaciones de Dictyocha speculum EHR. en golfo de San Jorg巴 (Patagonia)， 
-Notas M削 60La Plata， 3，1938， S.117-123， 3 Fig. 
-一一一一一一一-Silicoflagelados del Rio de la Plata，国NolasMuseo La Plata， Zool.， 3， no. 
14， 1938， S.231-245. 
一一一一一一一一一一一一一 Clathriumceticulare， probable represe泊tantefosil de un nuevo tipo de Silico-
flagelados，-Notas Museo La Plata， 3， 1938， S.131-134， 7 F. 
ホ Consicleracionessobre los Silicoflagelados fosiles，-Rev. Museo La Plata， 
l¥Tuev. Ser.， 2，日o.7， 1940， S.37-112. 
一一一一一一-Sili∞flagelados y Radiolarios del Tripoli del Valle de Til-Til (Chile)，-Notas 
Museo La Plata， 6， 1941， S.93-100， 6 Taf. 
Silicoflagelados del Tripoli de Mejillones (Chile)園 Physis，20， Buenos Aires， 
1951， S.272-284. 
Diatornes y Silicoflag色lad口sr己cigiclasen Tierra Adelia clurante Los Exp日di-
tio昨日 Polaris Francesas de Paul置EmileVictor (1950-1ヲ52).-R飢 Algo{ogique.
Nueva ser. 5ヲ no.1， 1960， S.3-48. 
FRENGUELLI， J.& ORLANDO， H. A.: Diat口measy Silicoflagelados del Sector Antarctico Sudー
am巴ricako，-1悶st.A招tarctiωArge持ti泌oPublic， no. 5， Buenos Aires， 1ヲ58，
S. 13-191. 
FRITSCH，E.F. : The structure ancl reprodnction of the algae，-Cambridge， 1948. 
GEDDES，P. : Further researches 011 al1Imals containing chlorophyll， Nature， 25， 1882. 
GAARDER， T. & GRAN， H.H.: Investigations of the prodnction of plankton in the Osl併 Fjorcl，国
PaρJう.Proc. V'erb. Rezm.， Kopenhagen， 1927. 
GAARDER， K.R.: Coccolithinae， Silicoflagellatae， Pterospermataceae and. other forms from the 
二MichaelSars= N-Atl旦nticDeep-Sea Exp. 1910，四Rep.Sc， Res固“'Michael
Saグs".，EXlり.， 2， no. 4， 1守54S剛 1-20，5 Taf. 
*GEMEINHARDT， K.: Silicoflagellatae， in: Rabenhorst's Kryptogamenflora von D巴utschland，。sterreichund der Schweiz， 10， Abt. 2， Leipzi 
". 白、 Die Silicoflagellaten des Sudatlantischen Ozeans. Frg邑bniss邑 clerdeutschen 
Atlantik-Expedition“Meteor" 1925・192'7，(Biol. Sonderuntersuchungen) 12， 
Teil， 1 LieL 3， 1934， S.274-312. 
*GLESER， S.1. : Silicoflagellatae fossiles novae URSS，-(russ) 
* 一一一一一 Silicoflagellataophycea巴， Flora plantarnm cryptogamarum， Ac. Sc. URSS， lnst. 
Bot. V.L. KOI咋ar.“Nauka"7， 1966， S.1-331， 30 Taf. (russ.) 
Einige neue Daten uber die Familie Vallacertaceae DEFLANDRE (Silico-
flagellatae) ，.1 nfoγm.Gω1. lnst. Le日ingrad，no. 10， 1959， S.103-113， (ru田.)
ネ一一一一一一一一一一一 ZurFrage der Stammesentwicklung der Si!icoflagellaten.-Akad. Wiss. USSR， 
Pal. Journal， no. 1， Moskau 1962， S.146-156 (russ.). 
キ 一一一一一一-Palaogene Silicoflagellaten aus羽Test四Sibirien，-lnform. Geol. 1持st.Le日ingrad，
no. 35， 1960， S.1ロ27下一1臼36(οrus鉛呂&吋.)
GR是AN陀， H. H. : The Plankton Production of th巴 NorthEuropean vVaters in th巴 Springif 
1902，聞Bull.Pla時kto持 lうourl'annee 1912. Copenhagen 1915， S. 1-142. 
* 
Fossil Silicoflagellates a抑dtheir associated uncertain forms 169 
GRAN， H. H. : Protophyta，・DenNorske Nordhavs-Exped. 1876-1878， Heft 24， Oslo 1897. 
Das P1ankton des Norwegischen Randmeeres，-R，ψ. Norw. Fishery and Marine 
1 nvest.， 2， Bergem 1902. 
The Production ot P1ancton in the Coasta1 Waters of Bergen， March-April 
1922， -R，ψ. Norw. Fishery a担dMarine Invest.， 2， Bergen 1927. 
GRAN， H.H. & BRAARUD， T.A.: Quantitative Study of the Phytop1ancton in the Bay of 
Fundy and the Gu1g of Maine (including observations on Hydrography， 
chemistry and turbidity)，ー J.Biol. Roard Canada， 1， no. 5， 1935， S.279-
467. 
GRASSE， P.P. : Trait岳deZoologie， Anatomie， Syst岳matique，Bio1ogie， 1， Paris 1952， S.1071. 
GUMBEL， C.W.: Uber Foraminiferen， Ostracoden und microscopische Thier-Uberreste in den 
St. Cassianer und Raib1er Schichten，-Jahrb. K.K. Geol. Reichsanstalt， 19， 
1869， S.175-186. 
HAECKEL， E.: Die Radio1arien 1-4， Berlin 1862， S.1-572. 
Report on the Radio1aria collected by HMS“Challengerヘ-Zoology， 18， 2nd 
part， London1887， S.1554-1569. 
Systematische Phy10genieder Pflanzen， Berlin 1s94. 
*HANNA， G.D. : The Monterey Sha1e of California at its Type Locality with a Summary of 







Silicoflagellates from the Cretaceons of California，-"側rn.Pal.， 1， no. 4， 
1928， S.259-264. 
A new Genus of Silicof)agellata from the Miocene of Lower California，-
J仰 rn.Pal.， 4， no. 4， 1930， S.415-416. 
Diatoms and Silicoflagellates of the Kreyenhagen Sha1e，-Mining in Cali-
fornia， 27， 1931， S.197-201. 
Silicoflagellata，-Gω1. Soc. A隅er.，M四n.67， 1957， S.475-476. 
The Diatoms of Sharktooth Hi1l，-Proc. CAS， seグ.4， 20， no. 6. 
Uber die Bestimmung des P1anktons，-Wiss. M邸 res-untersuchungen， 5. 
Bericht， Berlin 1887. 
Der Organismus der Radio1arien，-Jena 1879， S.1-149. 
Contribution a l'etude des Silicoflagell岳s.Mu1tiplication， variabilite， heredit岳，
affinites.-Bull. biol. France et Begique， 66， Fasc. 4， 1932， S.必8-501.
Radio1aires et Silicof1agelles，-C.R. Acad. Sc.， 193， 1931， S.1467-1468. 
L'岳nantiomorphiedes sque1ettes chez 1es Silicof1agelles，-Bull. Soc. zol. Fr.， 
57， 19③2， S.54-56日
Trios infuso閃 sp1anctoniques du Bosphore，-Arch. zol. eゆ.73， 1932， S.1-
8， (Protisto1ogia 36). 
Ebriaces， Dinof1agell岳set Radio1aires，-C.R. Ac. Sc.， 198， 1934、S.402ト404.
Stade Mes旧cena，sque1ettes doub1es et trip1es， remarques sur 1a secretion de 
1a silice chez 1es Silicof1agelles.-Bull. soc. zol. Fr.， 62， 1937， S.438-442. 
D哩uxformes de Silicoflagelles nouvell国 pour1a faune actuelle，-Bull. Soc. 
Zool. Fr.， 64， 1939， S.322-328; Bull. Inst.印刷wgr.，788， 1940. 
Nouvelles re氾herchessur 1es F1agelles a sque1ette siliceux: Ebriid岳set 
Silicoflagelles fossiles de 1a diat刀mitede Saint Laurent 1a Vernede (Garde.) 
Bull. Biol.， 7， 1943， S.271-284. 
A propos des Silicoflagelles fossiles，-Replique a M.G. DEF・LANDRE，-Bull. 
biol.， 78， 1944、S.68-69. 
-F1agelles a sque1ette siliceux: Silicoflagell岳set Ebriides，-Res. Camp. Sci. 
par Albert Ier， fasc. 107， Monaco 1946， S.3-20， 1 Taf. 
ICHIKAWA， W.: The Corre1ation of the Diatombearing Mudstones in the Noto Peninsu1a and 
the Vicinity of Kanazawa，-J. Geol. Soc. Japan， 56， no. 653， 1950， S.48-56. 
* Preliminary Report in Silicoflag汚llatesfrom the Neogene Tertiary of the 
Hokuriku District， Japan， Sc. Re.μ. Kanazawa Univ.， 5， no. 1， 1956， S.
31-37. 
170 奇i¥fatarnIcHIKAWA， Isamu SHIMIZU and 1.lfred BACHMANN 
*ICHIKAWA， W.， FUJI， N. & BACHMANN， A.: Fossil Diatoms， Pollen Grains and Spores， Si-
licofl勾色Ilai芭sand Archaeomonads in the Hojuji Mudstone， Noto Peninsula， 
Central ]apan，-Sc. Reβt. Kanazawa Univ.，自p 叩.1， 1964. 
JERKOVIC， L. : Sur une nouγeau type de Si1icoflagel!id岳 fossile，Deflandryocha no'1. gen.， a 
cornes radiales spatul邑es.C.R. Acad. Sc.， 256， gr. 9， 1963， S.2202ト2204.
一-Sur司uelquesSilicoflagellides de Yougoslavie，-Rev. microtal.， no. 3， 1965， 
S. 121-130. 
]ORGENSEN， E. Protophyten und Protozoen 1m Plankton der norwegische日明Tes白泊ste，-Berg-
ens Muse仰何 Aarbog，1899. 
一一一一一-Potistenplank口naus dem Nordmeer邑inden Jahren 1897-1900，四BergensMtlSー
6例制 Aardog，1900. 
The Protist Plancton and the Diatoms in bottom sarnples，-in: Hydrographical 
and biological invest. in Norwegian Fjords， Bergen 1ヲ05.
*Jous丸 A.P.: Silicoflagellatae aetatis Palaeogenae，-lVot. syst. sect. crytf. inst. bot. nom. 
V.L. Koma1'ovi AιSc. URSS， 10， Moskau-Leningrad 1955，S. 77←81， 1 TaL 
*KANAYA， T. : Eocene diatom assernb!ag色s.from theKellog and “Sidney" Shales， Mt. Diablo， 
area， California.， Sc. Relうt.Tohoko Univ.， Sendai， 2珂d.ser.， Geology， 28， S. 
2'7--124， 6 Taf⑧ 
一一一一一 一一-Miocene Diatom Assemblages from th巴 UnnagawaFmt and their Distribution 
in the Correlative Fmts in Northeast Japan，~ Sc. Rett. Tohoko Univ. Sendai， 
8e1'. 2， Geologyυ30， 1959， S.1-130. 
KARSTEN， G. : Das Phytoplankton des Antarktischen Me色re当 nachdern Materi.al der Deuー
tschen Tiefse←Expeclition 18ヲ8-99，-Vviss. Erg. d. D. Tiefse吉田Exp色d.γaldi'1ia， 
Berlin 1905-1906 . 
KUTZINGラ F.T.:Specie雪 A!garum，Leipzig 1849. 
L豆MMERMANN，E.: Die Alg号nflorader S品目dwichinseln，-Egle1'， Bot. ]αh1'b. 34. 
Planktonalg芭n，.Abh. Nat. Ve1'. Bre附 8問 18/21，1900. 
一一一一一一一~ Das Phytoplankton des Ryck und des Greifswalder Boddens，-Ber. D.Bot. Ges.， 
1901. 
一一一一一一一一~-- BeItrage zur Kenntnis der Planktonalgen，副Ber.D. Bot. Ges" i9， Heft 1， 
1901， S.85← 95. 
• ， Silicoflagellatae，~ Ergebnisse einer Reise nach dem Pazific，-Be1'. D. Bo!. Ges. 
19，日εft1， 1901， S.24'7-271. 
一一一一一一一---FJagellata科 Chloophyceae，Coccosph巴ralesund Silicoflagella tae，-in: Nordisc-
hes Plankton， 2， Lief. 2， Kiel工 Leipzig，1903， S.1-40. 
Brand & Apstein: Nordisch邑sPlanktぼ1，21， Kiel， 1903， S.25-32， Fig. 89-
108， 
一一一一一一一 DasPhytoplankton des Meεres，. Bot， Zontralblatt， Beiheft 18， Leipzig 1905 
Abh. Nat. Ver. BreJnen， 17/25， 1903. 
LEVANDER， K.: Acta Soc. pro Fauna et Flora，-20， no. 5 uncl 6， Helsingfors 1901. 
LOHMANN， K.: Neue Untersuchungen也berden Reichtum des Meeres an Plankton，-Wiss. 
lvJeeresuntersuch.， N:F.， 7， Kiel斗色ipzig1ヲ03.
Untersuchungen zur Fest写tellungdes vollstandigen Gehaltes des Me巴resan 
Pl呂nkt品目，-Wiss蜘 lVIeere.sl1rntersuch吋 N固F.10， 1908 Kiel. 
MANDRA， Y.T，: Silicoflagellata， a new tool Ior the geologist，-Bull. Geol. Soc. A併記f吋 65，no. 
12， part 2， 1954， S.1396. 
Prelirninary Stratigraphic Report of some California eocene SiJicoflagellates，-
Bull. Geol. Soc， Amer.， 62， n口， 12， part. 2， 1951， S.1523. 
* Fossil Silicoflagellates from California， US1.， in: Rept. of 21st Session Intern， 
Geol. Congress， part. 6， Proc. S色ct.6， Pre-Quatem.乱1icropal.Copenhagεn， 
1960， S.7'7-89. 
MARSHAJ"， S， : The Silicoflageliates and Tintinnoidea，-Sc. Reβi. Great Barriere Reef EXJう.
1928. 1929， 4，旦o.15， London叩34，S， 623-664. 
MARTIN， G.C. Systematic Paleontology，-]lAaryland Geol. Survり Miocene，2，1904， S.448-450. 
ME1JNIER， A.: Microplancton des Meers de Barents et de Kar呂。-Bruxelles 1910， S固 12-18.
Fos sil Silico f/agcllalesどmdiher associated umcertaI邦 forms 171 
MOEBIUS， O. : Systcmatische Darstelll1ng der Tiere des Plankto11s ¥Viss. Meerεsuntersuch.， 
5. Bericht， Kiel 1887. 
MORET， L.: Manuel de paleo11Io!ogie animale‘Paris 1958， S.1--745. 
MULLER，A. f工 Orc1nungSilicoilagellata Borgert， 1891， in: Lehrbuch der Palitozoologie， 2， 
Teil 1， ]ena， 1958， S.2:=;-24. 
MULLER， J.: Uber c1ie im Hafen von Messina beobachteten Polycystinen，-Mωzatsber. Akad. 
Wiss. Beylin， 1855， S.671-676. 
*MUROBUSE， K.: Phytoplancton from S呂ganlIBay，回fωrn.]aβ. Bot.， 13，日o.'1， 19:=;7 (japa 
記sch).
NEMEJC， Fr. : Palaeobot目立ica，1..'1 seoほgna品目自t，Systematika east， Nakladeteistvi Geslws--
lovensk岳Akad.ved. Praha， 1959， S.1-402. 
ORTMANN， P.: Die Mikroskleren d巴rKieselspongien irn Sch.wan1rIlgestein巴1 der senon己12
Kreic1e，-N. ]b. J'v1iner.， 1912， 2， Stuttgart. 
ドOSHITE，K. : F03Sil Silicoflagellatae from Esall ， Hokkaic1o，-GakllJei， 2， 10. 1， 1950， S. 
80-82 (japanisch). 
PrVETEAU， J.: Trait岳 clepaleontoJogie， les stadωinferi号ursd'org凱 isationdu r句neanimal.由
1， Paris 1952， S.782. 
PIA， ].: Die Erhaltung der fossilen， Pflanzen， in: Hirmer， Palaobotanik， 1， 1927. 
PRINZ & van ERMENGEN， E.: Recherches sur la structure cles quelques Diatom告esconte 
nues dans le “Cementstein" clu Jutland，-An見.Soc. bel(Je de j1，ドficroscotie，8， 
18:=;. 
PAPENFUS， G.F. : Classification of the Algae， i1: Century Progr. Nat. Sci.， 1853-1953， Cαlif. 
Acad. Sc.， San Francisco 1955， S.115-224. 
;'PROSCHKINA-LA VRENKO， A.I.: Silicoflagellatae nec non Ebriidae nostro印 m temponm et fos--
sile Ponti Euxini，-Acta 1悶st.uot.抑om.V.L. Komarovii Acad. Sc. URSS， 
ser. 2， plantae cryptogamae， fasc. 12， 1959 (rιmふ
PAASCHE， E. : Phytopla11cton Distribution in the Norwegi釘1Sea in June 1954， relatecl to 
Hyclrographic and comparec1 with Primari Production Data，-Rept. Norw. 
Fishery and .Marine lnvest. 12， no. 1， B巴rg巴日 1960， S.5--77. 
PUCl王ER，T. : Etude du Phytoplancton clans la region cle l'i1e cle Mljet da11S ]a periode 
1951-1953，-Acta Adriatica， 13， no. 5， Split 1957. 
RAMPI， L.: Rich巴rcheSl.l FJagellati fossili Italiani，-Att. S'oc. ital. sci. nat.， 80， (1941) 
1942， S.28:=;-294. 
一一一一一一一~ Richerche sil fitoplancton del Mar Ligure. Silicof!agellati del1e aque si 
Sanrem仏崎 Estratiodagli Atti della Societa ltaliana di Science Naturali， 87， 
1948. 
RUUD岨FOYN，B. : Investigatiolls 01 the Phytoplankton at Lofoten，-0510 1929. 
RUST， D. : Beitrage zur Kemunis der fossilen R 
Geschiebeforschung， Berlin 1927. 
*一一一------~ Beitrage zur Kenntnis fossiler und 町田川町 Silicoflagellaten，刷 Bot.Archiv， 
21， Heft 2， 1928， S.225-292園
SCHUTT， F.: Analytische Pflanz邑nstuclien，Kiel und Leipzig 1892. 
一一一一一一一 DasPflanzenleben der Hochsee， Kiel開Leipzig18ヲ:=;.
SENN， A.: Paleogens of Barbaclos and its bearings 01 history anc1 structllre of Antillen 
and Caribb邑anregion，-Bull. Amer. Ass. Petr園 Geol.，24， 1940， S.1548-1610. 
SQINABOL， S.: Coutributo alla conoscenza dei Radiolarii fossili del '1eneto，-旦([em.1st. Geol. 
d. R. Univ. di Pado1Ja， 2 (1913-1914/ mem. '1， S. 249-306， 5 Tafふ
172 'vVataru ICHIKAWA， Isamu S狂IMIZUand Alfred BACHMANN 
STEIN， Der Organismus der Infusionsthiere， II. Abt.， Leipzig 1878. 
STOHR， K : Die Radiolari邑nFauna der Tripoli von Grotte， Provinz Girg邑ntiin Sizilien，-
Palae01宮tographica，26， Lief. 4， 1880， S.71-124. 
STOLLEY， E. : Uber Diluvialgeschiebe des Londont口ne毘 inSchleswig困Ho!steinund das Alter 
der Molerformation Jutlands s由wiedas baltische Eozan uberhaupt. Arch. f。
Anthr. und Geol.， Schleswig白-Holstein，3， 1900. 
*STRADNER， H.: Uber fossile Silicoflagelliden aus dem Terti立rOsterreichs，-Dis. Univ. TiVien， 
G迫01.Pal圃 1n8t.1956. 
* Uber fossile Silicoflagellid日nund die Moglichkeit ihrer Verwendung in der 
Erd凸lstratigraphie，-Erdol und Kohle， 14. Jg勺 110.2， Ham burg 1961， S.87-
92. 
STUWE，W. : Phytoplankton aus dem Nordatlantik，-Diss. Greifswald， 1909 (Gemeinhardt 
1930). 
*TSUMURA， K. : Komentariita figuraroj de Silikoflageluloj，-BtuL Y'okoha出ω illu持.Univ. Soc.， 
1， Nat. Sc.日仏 1，1959. 
* 一一一一一-A Systematic Study of Silicoflagellatae，固 Jour問。 Yokoha例 alVlunic. Univ.， 
Ser. C 45， no. 146， 1963， S.1. 84， 28 TaL 
*TYNAN， E.: Silicoflagellates of the Calvert Formation (Miocene) of Maryland，-lVli弘ropal.，
3， no. 2， 195'1， S.127-13'7. 
VANHOFFEN， E.: Fauna und Flora Gronlands， Gr凸nlandsExp. Ges. Erdkunde， Berlin 1891ー
1893ヲ 2，Tell 1， Bedin 1897 S. 1-:383. 
明TAILES，GJ王 TheHarvest of Sea，-l¥i[us. Notes Va将ωuver，2， no. "1.， 1927， S.15-27， 4 
TaL 
*明TEISSE，J.F. Mikroskopische Analyse eines organischen Polirschiefers aus dem Gouv邑rne-
1Tli色ntSimbirsk，園 Bzul.Classe Phys.回 Math，Ac. imp. Sc. St. Petersburg， 13 
S. 273-282， 3 Taf. 
WITT， 0.: じberden Polirschiefer von Archangelsk-Kurojec1owo im Gouvernem印 tSim-
birsk，-Berlin 1885. 
YANAGISAWA， T.: Sili∞Hagellatae，-U:例 ito S加'a，23， 1943， S・11-29(451-469) (japanisch)。
ZANON， V司 Silicoflagellatifossili Italiane，-Act. P. Acad固 Sci二Nω.Lync. Roma， 1934， 
S. 3-44. 
ZIMM担RMANN，W.: Neue und w芭nigbekannte Kleinalgen vo日 Neapel，-Zeitschr. f. Botan.， 
24， 1930. 
ZITTEL， K.A.: Ub巴reinige fossile Radiolarien aus c1er norddeutschen Kreide，-Zeilschr. D. 
Geol. Ges・， 28， Heft 1， 1878， S， 75-86， 2 Taf. 
PLA TE I 
of Plate 1 
Fig. 1-6. Photomicrographs by optical microscope. X600 
時 rticalvi日w.(di.am邑t色r.1;13.51"， 2;13.0μ， 3;16.41"， 4;16.4μ， 5;17.81"， 6;16.4ん〕
1，2: smal1er， nonnaI shapι 
3，4: mediumヲ normalshapι 
5 medium) a日gularluargin. 
6 medium， distorted out1ine。
Fig. 7-9. Photomicrographs by electron nucroscope. X 2000 
7 sid告 view，medium. (diameter 16.6μ). 
8 時 rticalview'， mediulu， norn1al shape， (dian1.eter 15，4μ)。
9 vertical vi色町 largerj nonnal shape. (diameter 18号。μ).








Sci. Ret. Kanazawa Univ.， Vol. 12， No. 1 
P A I 
Explanation of Plate H 
Fig. J.ァ 23: Pseudorocella corona DEFLANDRE 
Fig. 1，10，11，12: Praparat Iida 2 
Fig. 5，9 : Praparat Iida 1 
Fig. 7，17 : Praparat Iida 3 
Fig. 2，3，4，6，8， Praparat Iida 4. 
Fig. 18 : Nucet， Ruma口ien，San1mlung BACHMANN I1/5 
Fig. 19 Ocnele Mari， Rum白nien，Sammlung BACHMANN II/74 
Fig. 20: Dimfries Road， Trinidad， Sammlung BACHMANN II/89 
Fig. 21 Predeal-Sarari， Rumanien， Sammlung BACHMANN， II/14 
Fig. 22 : Szurdokp也sp凸ki，Ungarn， DEFL. 1946， Fig白 4
Fig. 23 : Frattingsaorf， Ni己(1.Ostけ STRADNZR1961， Fig. 105 
N吐cet: col. DUMITRICA Nr¥808 
Ocnele Mari: col1. DUG!lTRICA Nr. 932 
Pr託!ealSarari: coll. DUMITRICA 
Dimfries Roacl: ded. SCHRADER， ohn色 weiter巴 A日gaben
W. ICHIKAWA， 1.SHIMIZU and A. BACHMANN P L A T E I 
21 
01 10.04 mm 
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PLA TE II 
Exulanation of Plate HI 
Fig. 1-7 : Cannotilus iidal3l告sisnov. spec. 
Fig. 1: Praparat Iida 16 
Fig. 2: Praparat lida 10 
Fig. 3: Praparat Iida 10 
Fig. 4: Praparat Iida 13 
Fig. 5: Praparat Iida 42 
Fig. 6: Praparat Iida 15 I-IOLOTYPUS 
Fig. 7: Praparat Iida 9 
Fig. 8-18: Diciyocha crux EHRENBERG 
Fig. 8 : Praparat Iida 12 
Fig. 9: Praj)arat Iida 12 
Fig. 10 : Praparat Hda 11 
Fig. 11: Praparat Iida 36 
Fig. 12 : Praparat Iida 16 
Fig. 13: Praparat Iida 6 
Fig. 14 Praparat Iida 7 
Fig. 15 : Praparat Iida 23 
Fig. 16: Prap呂ratIid旦 42
Fig. 17 : Praparat Iida 42 
Fig. 18 : Praparat Iida 42 
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PLA TE IV 
FigQ 1-13: 




Figu 5~ 12 ~ 






F!go 11，13 : 
l才ig.14-31 : 
。fPlat巴 IV
Didyocha crux EHR. fa. trigona FRENGUELLI 
Pr邑par呂tIida 34 
Praparat Iida 31 
Praparat Iida 2ヲ
Praparat Iida 40 
Praparat Hrla 33 
Praparat Iirla 41 
Praparat Iida 41 
Praparat lie，呂 36
Praparat Iic1a 34 
Pr立paratIirla 35 
Praparat Erl旦 24
Praparat Iirla 37 
Diciyocha crux EHR， fa. tarva n. fa， 
Fig園 14)15~20~23~28 Pr邑paratIida 4~O 
Fig. 16 : Pr1iparat Iida 38 









Prapaγat Iirla 35 
Pr邑paratIicla 3'7 
Praparat Iida 29 
Praparat lirla 34 
Praparat Iida 39 
Praparat Iirla 41 
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PLA TE V 
of Plate V 
Fig. 1--17 : Dictyocha fibula EHRENBERG Form 1 
(kurzstachelige grose Formen， Stt¥tzstacheln den Lat己ralbogena時邑1治h灯 t)
Fig. 1，3: Praparat Iida 11 
Figo 2雪7: Praparat Iida 8 
Fig. 4 : Praparat Hda 15 
Fig. 5: Pr.註paratIida 13 
Fig. 6，9，11 : Praparat Iida 12 
Fig. 8: PでヨiparatIida 24 
Fig. 10 : Praparat Iida 10 
12 : Praparat Iida 9 
Fig， 13 ~ Praparat lida 18 
14: P工aparatHda 7 
Fig. 15，16，17 : Prapara.t Iicla 42 
.Fig. 11 und 16 : pentagonale Fonn号n~γ'TeJche 巴lten vorkonul1en und zweHeHos deln Fonnenー
kreis dieserで.L~rt belzllord立enSlnu. 
Fig. 18: Dictyocha fibula EHRENBERG， Form 2 (siehe auch Pl.ate VI).Praparat Iida 42 
w. IcHIKAWA， 1.SHIMIZU and A. BACHMANN 
16 17 
01 





of Plate VI 
Fig. 1-18: Dictyocha fibula EHRENBERG， Fo工lTI2 
(klein巴reFormen mit la昭 erenStacheln al.s Form 1， Stlltzstぉheln VOl1 den 
Late:ra!bogen weiter entfernt) 
Fig也 1，2，3: Praparat Iida 6 
Fig. 4，7: Praparat Iida 10 
Fig. 5 : Praparat Iida 14 
Fig. 6 : Praparat Iida 25 
Fig. 8: Pr邑paratEda 16 
Fig. 9，16，18: Praparaτ Iida 1 
Fig. 10 : Praparat Iida 22 
Fig. il: Pr邑paratHda 13 
Fig. 12 :?raparat Iio.己 B
Fig圃 13~ Praparat Hda 15 
Fig. 14 : Praparat lida 12 
Fig. 15: Pr邑paratIida 9 
Fig.ヱ7: Pr，話paratIida 17 
W. IcHIKAWA， I.SHIMIZU and A. BACHMANN 
01 
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PLA E VII 








Fig. 10 : 






Fig. 20，23 : 
Fig. 21，25 : 
Explanation of Plate VII 
Dicかocha/i<初laEHRENBERG， Form 3 
Praparat Iida 36 
Praparat Iida 39 
Praparat Iida 33 
Praparat Iida 35 
Praparat Iida 28 
Praparat Iida 41， diese Formen zeigen eine Verktimmerung der lateralen Teile 
Praparat Iida 34 
Praparat Iida 31 
Dictyocha steculum EHRENBERG fa.例.inutan. fa. 
Praparat Iida 35 
Praparat Iida 33 Fig. 13 ist d巴rHolotyp 
Praparat Iida 27 
Praparat Iida 32 
Praparat Iida 31 
Praparat Iida 41 
Praparat Iida 38 
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PL TE Vln 
Explanation of Plate VIII 
Fig. 1-9: Dicかωhaspeculum cannopiloides GLESER 
Fig.10ー26: CannoPilus hemisphaericus (EHR・)HAECKEL 
Fig. 1，10，21: Praparat Iida 7 
Fig. 1，22: Praparat Iida 11 
Fig. 3 : Praparat Iida 13 
Fig. 4，8，14，20: Praparat Iida 8 
Fig. 5，13，23: Praparat Iida 10 
Fig. 6: Praparat Iida 21 
Fig. 7: Praparat Iida 9 
Fig. 9: Praparat Iida 17 
Fig. 11，18: Praparat Iida 5 
Fig. 12，19，25: Praparat Iida 12 
Fig. 15 : Praparat Iida 18 
Fig. 16，26 : Praparat Iida 6 
Fig. 17: Praparat Iida 20 
Fig. 24: Praparat Iida 19 
明λICHIKAWA，1. SHlMIZU and A. BACHMANN PLA TE VIII 
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PLA TE IX 
Explanation of Plate IX 
Figo 1-21 : Ca附 opilushemipha8ricus (EHR.) HAECKEL 
Figo 22-26 : Can河ot昭lusS)うhaericusGEMEINHARDT 
Figo 1 : Praparat Iida 5 
Figo 2 : Praparat Iida 23 
Fig. 3，9 : Praparat Iida 22 
Fig. 4，18 : Praparat Iida 9 
Fig昭 5: Prapar旦Iida14 
Fig園 6，11 Praparat Iidaヲ
Fig. 7 : Praparat Eda 7 
Figo 8，21，23，26: Pr，晶paratIida 6 
Fig. 9 : Praparat Iida 12 
Fig. 10 : Praparat Iida 20 
Fig. 12，24: Praparat Iida 5 
Figo 13，14: Praparat Iida 18 
Figo 15，19，20 : Praparat !ida 2'1 
Figo 16 : Praparat Iida 10 
Fig. 1'7 : Praparat Iida 8 
Figo 22，25 : Praparat Iid.a 25 
明T. ICHlKAwA， 1.SHIMI江 J and A. BACHMANN PLA TE IX 
1 2 
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